


> الرحمزفنيلينيخ
> "هغڤ)

## البُجَّالّالثتّاني



$$
\begin{aligned}
& \text { الطبعـة الثانتيَ }
\end{aligned}
$$

## حـُقوقِ الطـنْ

$$
\begin{aligned}
& \text { 114/70.1: } \underbrace{\square}
\end{aligned}
$$

> sヘ90: $\underbrace{\sim}$770ソ751/77.ヘ9.を: +


مدنية وهي مائة وعشرون آية


人
牙隹

 ．（1）
 وأصل العقد الربط محكماً، ثم أُطلق على العهد الموثق، والى واختلفوا في المراد بهذه العقود، فروي عن إبن عباس أن العقود هي ما ألخذا الخن الشّ تعالى




 وألحق بها الظباء وبقر الوحش مما يماثل الأنعام في الاجترار، وعنهر الأنياب، والبهيمةُ: ما لا عقل له مطلقاً، سميت بهيمة لما في صوتها مْ من
 وأكلها، وقالوا: لأن ذبحها إيلامٌ وهو قبيح، ولا يرضى بلا بلا الإله الرحيم
 ذبحها بالطريق الشرعي راحة لها، كما قال






 بُحرمتها، وإضافتها إلى الهّ تعالى لتشريفها، وتهويل الخطب في إلحلالها




 الهلي مع دخولها فيه، لكمزيد التوصية بها، وهي سنة إلبرامهيم عليه الساملامر،

(1) طرف من حديث شريف أخرجهه مسلم رقم 1900 والترمذي رقم 9، 18، وْلفظه
 فأحسنوا الْنَّبح، ولْيُحِدَّ أَحدكم شفرته، ولْيُِحِ ذبيحتَها |







 شدّة بغضكم لهم، والشنآن: هو شدّة البغض والعداوة



 لا تعتدوا على قاصدي المسجد الحرام، لأجل أن صُـدِدتم عنه، وتعاونوا على العفو والإغضاء، واختار غير واحد ألن المراء المراد بالبر متابعة الأمر

 النهيُ كل ما هو من مقولة الظلم والمعاصي، فانندرج فيه النهي عن التعاون



 ألَعِقَابِج لمن لم يتقً اله، فيعاقبكم إن لم تتفوه.
(1) أخرجه البخاري عVr/r عمسلم رقم جامع الأصول r/ 1 (1)


 ماتت بالخنق مطلقاً، إما في وثاقها، أو بإدخال رأسها في موضع لا تقدر على التخلص منه، أو بغير ذلك، وعن ابن عباسن قال: كان ألما أهل الجاهملية








 لكم، وروي ذلك عن مُملك وجماعة من أهل المدينة، والتذكيةُ: تِطعُ


كانت منصوبة حول البيت، يذبحون عليها ويعدُون ذلك قربة، وقيل: مي

 العرب التي يتقامرون بها، أي وحُرم عليكم الاستقسام بالأتداح، وذلك الكام

 حاجتهم، وإن خرج النّاهي اجتنبوا، وإن خرج الغُنفل أعادوها الْا ثانياً، وإذا


 بالغيب، وعن ابن عباس أن (ؤلكميا إشارة إلى تناول جميع ما تقدَّم من
 بعد عصر الجمعة، يوم عرفة، في حجة الوداع والنبي














المحرمات، وما بينهما العتراضٌ، أي فمن اضطر إلى تناول شيء من هذه


 يؤاخذه بأكله، لأنه عن خرورةة، والضروراتُ تُبيح المحظورات
(
 الطباع السليمة، وما لم يدل نص أو قياس على حرمته، . قال الها تعالى:
 صيد ما علمتموه، والجوارح جفع جارحة، والهاء فيها للمبالغة، وفسنرت بالكواسب من سباع البهائم والطير، سميت جوارح لأنها تجرح الصيد غالبا، كالكلب، والفهد، والبازي، والشاهين، ويشترط للحل الجرح الجرح

偪



 إرسال الصائد، وكون ولككلب معلمّا، وذكر اسم الها تعالى عليه وقتب

 فأمسكَ وقتَل فكُكْ، وإنٍ أكل فلا تأكل .. " الحديث، ورواه مسلم في الصيد زبقم

الإرسال شرط لقوله
 يـؤكـل صيـده، وإذا أكـل الصقـر فكـل، لأن الكلـب تستطيع أن تضـربـه،






##    .




 وهو وإن كان مرسلاً إلا أن إجماع أكثر المسلمين يؤكّده، واختلف العلماء في حل ذبيحة اليهودي والنصراني، إذا ذكر عليها، غير اسم اللها الها نقال ابن عمر: لا تحل، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تحل، وقال الحسن: إذا

 (r) أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيية والبيهتي، وانظر اللد المنثور للسيوطي.

ذبح اليهودي والنصراني، فذكر اسم غيز الشا وأنت تسمع فلا تأكل، فإذا
 منهم فإن قيل : ما الحكمة في هذه الجملة وهم كفارْ؟ أجيب بأن المعنى الظروا إلى ما آحل لكمّ في شزيعتكم، فإن أطعموكم فكلوه، ولا تنظروا





 من اليهود والنصارى، وتمسكوا فيه بهذه الآية، وكان ابن عمر لا يُرى
 هذا القول الآية الدالة على وجوب المباعدة عن الكفار، كقوله تعالى : الـي
 التي دانت بالتوراة والانجيل قبل نزول القرآن، والدليل عليه قوله تعالي: (\$)

 مجاهرين بالزنا، وأخرج أبن جرير عن الحسن أنه سئل عن المسنافية،




 ذلك.










 وظاهر الآية يوجب الوضوء على كل فائم إليها، روان لم يكن محدثأ، لما أن الأمر للوجوب، والإجماع على خلافه، لما روي أنه صلى الشّ تلا تلالى عليه وسلم صلّى الخمس بوضوء واحد يوم النتح، ومسح على خمَّنيا فقال
 عمر|"(1) يعني بيانتأل للجواز، نظهر أن الآية مقيدة، والمعنى إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، بقرينة دلالة الحال واثتراط الحدث في التيمم، الني هو بدل، وما نتل عن النبي



(1) الحديث ألرجه هــلم ني كتاب الطهارة رتم rvv، باب جواز الصلوات كلها بوضو؛ واحد.

فيل: إلى بمعنى (مع" :كقوله تعالى: الم ويزدكم قوة إلى قوتكمب| وقال
 المراد إلصاقُ المسح بالرأس، فكأنه فيل ألصقوا المسح برؤوسكم، وذلك لا يقتضي الاستيعاب كما يتتضيه ما لو قيل: وامسحوا رؤوسكم، وفإنه كتوله تعالي: وڤفاغسلو! وجوهكمب| واختلف العلماء في قدر 'الواجبّب، فأوجب النُافعي أقل ما ينطلق عليه الاسم أخلاً باليقين، وأبو حنيفة أُخذ بيان رسول اله الكل أخخذاً بالاحتياط، والإمام أحمد في أظهر الرواية عنه، إلى بأنه يجب

 يحلَّد وذهب جمهور العلّماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة إلى ألن فرض الرجلين هو الغنسل، وشذت الشيعة فقالوا: إن الواجب في الرا الرجلين



 منا فرض، لأنه سبحانه أضاف التطهير لجملة البدن، فيدخل كلا ما ما يمكن


(1) روى البخاري ومسلم عن خمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان رضي الش عنه ذعا


 وعن خالد أن النبي الماء، فأمره النبي


أي اقصدوا التراب الطاهر، إذا لم تجدوا الماء، فامسحوا بذلك التراب



 والخطايا، لما روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي




 أمركم به، ونهاكم عنه.
رو وَا وَّ
 أخذه على المسلمين، حين بايعهم النبي واليسر، والمنشط والمكره، وإضافة الميثاق إليه تعالى مع صلى



(1) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة رقم عبץ ولفظه: עإذا توضا العبد المسلم فغسل


 حتى يخرج نقياً من الذنوبه فدلًّ الحديث على وجوب غسل الر الرجلين. (Y) سورة الفتح، آية: •1.






توله تعالى:
 شدة بنضكم للـشركين، على ترك العدل فيهم، فنتعدوا عليهمه، بارتكاب




 فيجازيكم به، روي أنه لما فتحتِ مكة كلف الشا المسلمين بهذه الآية، آلن
 وسُؤوا الطُّلقاء.

 أي ثواب عظيم لأعمالهم.





قوله تعالى ： لنعمة الإنجاء من الأشرار، الذين أرادوا الفتك بالمؤمنين وتذكير لهِ الهم نعمة




 الشالشَ


 يستظلون تَّتها، فعلق النبي فأخذه فسله، ثم أقبل على النبي
（1）أخرجه مسلم ني باب صلاة الخوف／ovz．


 تعالى يكفيهم في إيصال كل خير، ودفع كل شر .
准 على ذكر بعض ما صدر عن بني إسرائيل من الخيانة، ونقض الميثاق، ونما وما

 عَشَرَّ نَقِيـبُ


 وأمر جل شأنه موسى أنْ يأخذ من كل سنبط كفيلًا عليهم، بالوفاء فيما فيما

 قومهم فرأوا أجراماً عظاماً ويأساً شديداً فهابوا فرجعوا وحدثوا قومهم وغند


 بجمميعهم، وتأخير الإيمان عن الصلاة والزكاة، لما أنهم كانوا 'معترفين بوجوبهما، مع ارتكابهم تكذذيب بعض الرسل، ولمراعاعاة المقارنة بينّه وبين


 (Y) سورة المائدة، آية :





 وليس المراد بالكفر إحداثه بعد الإيمان، بل ما يعمُّ الاستمرار عليه، كأنه
 الطريق الواضح، ضلالاَ بيناً لا عذر معه أصلاً.



 جعل قلوبهم قاسية، أن نقض الميثاق كان مبعداً لهم عن رحمة الهّه
 الجبرية، من أنه شيء عاقبهم الله به، ولم ولم يكن متسبباً عن أعمالهم الاختيارية، وإنما هو ناشىءء عن ضلالهمم، وهذا كما تقول لغيرك: أفسدت

الاختيارية، وإنما هو ناشىء عن ضلالهم، وهذا وها كما تقول لغيرك: أفسبدت





 وأضاعوا كتابهم عندما أُحرق البابلئُون بلادهم

㞔
 أنَّ العفو على الإططاق من باب الإحسان.
 قبائح النصارى إثر بيان قُبائح اليهود أي وأخذنا من النصارى ميثاقهمه، كما
 إلى أنفسهم، دون أن يفال: ومن النصارى إيذاناً بأنهم في قولهمم: (انحن
 نصرة اللّ في شيء، فإن ادعاءهم لنصرته تعالى، يستدعي ثباتهم عبلى






 سأخبرك بما فعلت، أي يجازيهم بما عملوه.










 وايرادهم بعنوان أهل الكتاب للمبالنة في التشنيع، فإن أهلية الكتاب من موجبات مراعاته وتد فعلوا من الكتم والتحريف ما فعلوا وَّ
 من رسولنا، أي قد جاءكم رسولنا حال كونه مبينّاً لكم علي التدريج،
 أي التوراة والإنجـل، كبعثة الرسول

 مما تخفونه لا يخبر به إذ لم تدع إليه داعية دينية صبانة لكم مما فيه



 منزلة المغايرة بالذات، والمبينُ من بَانَّ اللازم بمعنى ظهر، فمعناه الظاهر الإعجاز .
舟



 المؤدي إلى الهس سبحانه.

 وأنه قد حل في بدن عيسىى، ولا يزالون يقولي لون




 تقولون في حقه!! ومن الغريب أنهم قالوا إن شر نوع الإهلاك، ؤهو





جميع الموجودات، والتصرف المطلق فيها، إيجاداً ولعداماماً لا لأحد سواه



 وحدها، كخلق عيسى، وقد يخلق بـلق بتوسط مخلوق آخر، كخلق الطير على الطى







 صدر عن الفريقين من الدعوى الباطلة، روي عن ابن عباس أنه قال إن النبي تعالى، نقالوا: كيف تخوّفنا به، ونحن أبناء الشّ وأحباؤه؟ وقالت اللنصارى






بهذا المنصب، لا ينعل ما يوجب تعذيبه، وقد عذبكم في الدنيا بالقتل
 تمسنا النار إلا أياماً معلودةة مدة عباد ولده؟ وهل تطيب نفس محبٌ أن يعذّب حبيبه في النار؟ وقوله اتعالى




 ينتمي إليه سبحانه شيء منها، إلاً بالعبودية تحت ملكا
 لا إلى غيره، فيجازي المُحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته.









 وَنْيِرِّ
 تترى، وعلى الإِرسال بعد الفترة.







 قَيْدِونِّ






 من أولاد بيعقوب، والمراد بهم موسى، وهنرون، ويوسف، وغيرمم
 الحرية والاستقلال، ختى صاروا كلهم كأنهم ملوكُ في السعة والترف
 المنٌ والسلوى، ونحوها والمراد بالعالمين عَالَّوُو زمانهم.


ومبالغة في حثهم على الامتتال، والأرض المقدسة هي كما روي عن ابن عباس وابن زيد: (ابيت" المقذس" وقال الزجاج: دمشّق وفلسطين ومنعنى المقدسة: المطهرة أو إلمباركة، سميت بذلك لأنها كانت قرابر المان الأنبياء،



 اشتراط الحَتْب التي كتب الشّ لكمب) بالمجاهدة المترتبة علي الإِيمان والطاعة


 روي في بعض التفاسير من وصف هؤلاء الجبارين فأكثره من اللخرافات



 المقدسة، وأمرهم بدخولنها أبوا واعتذروا بضعفهم، وقوة أهل تلك البلاده،


 منها بقوة الخوارق، كما كان كل ما يحتاجون إليه، وجهلوا السنة الإلْهية.
(1 الِِحْفُدُ: ما انفلق من جمجمة الإنسان، أي جلس سبعون في طرف من جممجمة الحدهم، وكلٌ هذه خرافات :وأساطير، وإنما وصفوا بالجبروت لقوتهم وشدِّتْم وبسطة أجسامهم.

هِ

 بالإيمان، والتثيت، وربط الجأش، أي قالا مخاطبين لهم ومشمجعين


 القتال، فإنا قد رأيناهم، تلوبهم ضعيفة وإن كانت أجسامهم عظميمة، فلا


 يوجب التوكل .
غوَالوأ ها غير مبالين بهما مخاطبين لموسى عليه السلام إظهاراً




 يذكروا أخلاه هارون ولا الرجلين، كأنهم لم يعبَّوا بقتالهم.






عن طاعتك، المصرٍين على عضيانك، بأن تحكم لنا ما نستحقه، وعليهم ما يستحقونه كما هو المزوي عن ابن عباس والضحاكاك.
 أي لا يدخلونها ولا يملكونها، لأن دخولها مشروط بالإيمان والطاعِة،



 تلك المسافة هذه المدة الطويلة، مما تحيله العادة، وأكثر المفسرين على أن موسى وهارون كانا معهم في التيه، لكن لم ينلهما من المنا المشقة
 أَفَنِيقِينِ القصة مفصلة في التوراة؛ وهي ناعيٌٌ عليهم عصيانهم وطغيانهم.
وَ

 أَلَكَلِيِين




قوله تعالى : كما هو الظاهر وقيل: هنم هذه الأمة أي اتل يا رسول اله على قومك
 المفسرين ابني آدم عليه السلام لصلبه، وكانيل الدان من قصتهما ما ما أخرجه ابن

 النسب للضّرورة، ولد له ابنان: هابيل وقابيل، وإنا وإن هابيل طلب أن أن ينكا أخت قابيل فأبى عليه، فأمره أبوه فأبى، وكانـي وانت توأمةُ قابيل أجمل،








 يقول: إنك إنما أُتْت من فِبَل نفسك، لا من قبلي، فلمَ تقتلني؟ ولم يصرح ذلك حذرأ من تهيج غضبه، وحمالًا له على التقوى، والإقلالع عما نواه، ثم صرح بتقواه على وجه يستدعي سكون غيظه، لو كان له عقل حيث قال:
 باشرت قتلي حسبما أوعدتني به، وتحقَّق ذلك منك، ما ما أنا فاعل مثله لك


 والابتداء، ما أنا بباسط إليك يدي على وجه الظلم والابتداء، وفي قوله
 وتعريض بأن القاتل لا يخاف الهّ تعالى :
 والمعنى: إني أريد بامتناعي عن التعرضٍ لكَ، أَن ترجع بإثم قتلي وبإثمك


 كل ظالم فاجر، عاصي لأوامر الها، وهو عقاب من لم يرض بحكم الشا تعالى .
 أخيه الشتقيق، فقتله فخّسر وشقي، والتصريحُ بأخوتّه، لكمال تقبيح ما
 الدنيا فقد أسخط والديه، وبقي بلا أخ، وأما آخرته فأسخط ربه وصار


 طيراً يفتل طيراً، نمّ يحفرُ حفرةً ويضعه فيها، ففعل بأخيه مثل ذلك.
 الغراب دفن الأشياء، فجاء فدفن شيئأ، فتعلّم منه والمنتبادر أن الغراب أطال البحث، لأن المضنارع يفيد الاستمرار، فلما رأى قابيل فعل الغراب
 المتكلم، والمعنى: يا ويلتي احضُري فهذا أوانك، والويل الهَلَكُةُ تستعمل



 وةا
 جناية في البشُر، ولا يزال هو الذي يفسد على الناس أمر اجتماعهم، وينغّص عليهم عيئهم.
لَهُمْ خِخَى

 الحسد كان منشأ لذلك الفساد، وهو غالب عليهم، ولأن التوراة أول كا كتاب






هتك حرمة الدماء، وتجزُوء الناس على القتل، واستجلاب غضب الشا


 ظاهر، والمقصود تهويل أمر القتل، وتفخيم شأن الإحياء، بتصوير كلا
 يجب من وحدة البشر، ومن وظيفة كل منها على حيلاة الجميع ولَ وَلَقَّد



 منهم يسرفون في الأرضن بالكتل ولا يبالون بها بالون وذكر الأرض للإيذان بأن إسرافهم انتشر شره في الأرض حتى عمَّ وطمَّ.


 يسعون مفسدين، نزلت في تُطَّاع الطريق وهنا قول أكثر الفقهاء، والفُّنساد


 حداً إن أفردوا 'القتل، ولو عفا الأولياء لا يلتفت إليه، لأنه حق الشرع
 القتل، بأن يصلبوا أحياء، والأولى أن يكون على الطنى الطريق في ممر النانس،

 الرواية أن الإِفام مخخيَّر إن شاء اكتفى بالصلب، وإن شاء تطع أيذيهم

 الأرض، ؤعند الشافعي من بلدِ إلى بلد آخر، والعرب تستعمل النفي للسجن، قال بعض المسجونين:
 إذاً جَاءَنَا السَجَّانُ يوماً لِحَاجَةِ قال مكحول: إن عمر بن الخطاب رضي الها عنه أول من حبس من هذه الأمة، وقال أحبِسُه حتى أعلم منه التوبة، ولا أنفيه إلى بلى بلد آخر

 لهم عذاباً أيضاً، وفي الآخرة على العذاب مع أْن لهم فيها خزياً أيضاً، لأن
 والآية أقوى دليل لمن يقول: إن الحدئ الحدود لا تسقط العقوبة، والقائلون
 فعوقب به كان كفارةً له|(1)، فإنه يقتضي سقوط الإثم عنه، وأن أن لا يعاقب
 عنه حق اله تعالى، وأما حقوت العباد فلا، وههنا حقان، حقُّ الله، وحق العبد.




 الش، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوفب نهو كفارة له . . ، الحديث.

وأما ما هو من حقوق الأولياء من القصاص ونحوه، فإليهم ذلك، إن شاؤوا عفُوْا وإن أحبوا إستوفوا، وتقييد التوبة بالتقدم على القدرة،
 المسلمين، لأن توبة المشبرك، تدرأ عنه العقوبة قبل القدرة وبعدها.









- وَأَّةَ
 التتل والفساد، أمر المؤمنين بأن يتقوه في كل ما يأتون وما يذرون، ولمّا ومن









وحيث كان في كل منهما كلفة ومشقة، عقَّب الأمر بهما بقوله تعالى :

 النعيم المؤبد، والخلاص من كل نكد، وتقديمُ الوسيلة قبل طلب الحاجة، أَرب إلى الإجابة.
 بالأوامر السابقة
 التصريح بفرض كونهما لهم بطريق المعية، لا بطريق التعاقبا لِيفَتَتُدُوا

 عَذَابُ ألِيدِّ تصريح بالْمقصود منه، وبيان لهوله ولشدته.



 تنافي القول بالتشفاعة لعصاة المؤمنين في الخروج، كما لا باني له أدنى إيمان، روي عن جابر رضي الها عنه قال: الايخرج قومٌ من النار
 اتلُ أول الآية 'إن الذين كفروأِ فهي في الكفار لا في المؤمنين.
 أحكام السرقة الكبرى بتطع الطريق، والتَّرتةُ: أُخذُ مال الغير خُخفية، وصـرَّح بـالسـارقـة مــع أن المعهود في الكتـاب والسنـة إدراج النسـاء في
(1) طرف من حديث طويل رواه الشبخان في باب الثنفاءة للمؤمنين.

 واليد اسم لتمام الجارجة، والجمهارُ ألجار على أن المقطع هو الرسغ، فقّد




 هلك الذين من قبلكم،، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضبعيف أقاموا عليه



中

سرقته، والتصريح به 'لبيان عظم نعمته تعالى، بتذكير عظم جنالـيانته



1 ( الحديث رواه البخاري في الحلود VT/ Y جامع الأصول
حكابة لطيفة قال الأصمعي: كنت أقرأ القرآن، وبجانبي أعرابي جاء من البادية ينسمع
 سهوأ، فقال الأعرابي: كلامُ من هذا؟ فقلت: كلام اله عزَّ وجلَّ، قالٍ ليسن هذا

 نحَمَّ، فقطع، ولو غفر ورْحم ما تَطع!! .
 مبالغ فيهما، وفيه إشارة إلى أن قبول التوبة فضلٌ من الشا تعالى.
 والمراد به الاستشهاد على قلرته تعالى على التصرف الكلي من التع


 هُلِّ شَتُءْ قَدِيرِّه فيقدر على ما ذكر من التعذيب والمغفرة.

中







 . ألْمُقِسِطِينَ

قوله تعالى: (

(1) وفي هذا التشريف، تعلبمّ من الشا وتاديب لعباده المؤمنين، أن يعظموا رسول الشّ




 والضمير للفريقين أي مبالغون في سماع الكذب، وفي قبول ما يفتا يفتريه أحبارهم ورؤساؤهم من: الكذب على الله سبحانه، وتحريف كتابه، :فإن
 وجواسيس بين المسلمين، كالذين يفترون الكذب على الإِلاملام في هذا

 سماعون كلامه عليه
 على التحريف، بياناً لإِفراطهم في العتو، والافتراء على الها تعالى، ألى




=


 بالتحذير من ذلك: "لا تجّعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاه بعضكم بعضأه وحقاً إنه لتوجيه كريم لتعليمهم الأدبـ مع :الرسول



 يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدف يا يا محمد فيها آية الرجمّ، فأمر بهما النبي
 أَأَكَّكَكَ


 الإِسلام، وقوة شوكته، وأما خزي اليهود فالذلة والجزية وظهور كذبّهم
 قـدره، وهـو الخلمود في النـار في الجملتين للمنـافقيـن واليهود جميعـاً، وتكريره لزيادة التقرير .





(1) الحديث اخرجه الشيخان، البخاري 1EA/イY في المحارينين، وفي تفسير سورة
 أيضاً.
(Y) أخرجه أحمد في المسند لا يربو لحم نَبَتَ من سُحْنِ إلا كانت النار أولى بها.
 للنبي
 هو ما ذكر من الزنا، وقيل هو عام في جميع الحكومات، ثم اختلفوا فما فمن


 يقرون عليه، ويمنعون :من الزنا فإنهم نهوا عنه، ولا يالا يرجمونان، وتمام
 إلى بيان أنه لا ضرر فيه، حيث كان مظنة الضرر، لما أنهم إذا أعرضض



 العادلين فيحفظهم من كل مكروه، ويعظم شأنهم، وفي الحديث الشُريف: الشا

 خلافة، وإمارة أو قضاء - ـوأهلمليهم وما وَلُواه( (Y) بالتخفيف من الولاية على يتيم، أو صدقة أو وقف؛ ونحو ذلك.
(1) أخرجه عبد بن حميد، والبيهي في ستنه، وابن المنذر، وأخرج البخاري في كتاب

الحكم.
(r) أخرجه مسلم في الإِمارة رتم INYY باب فضيلة الإمام العادل، والنسائي في آداب


中







. يَ يَ
 تحكيمهم من لا يؤمنون به، والحال أن الحكم منصوص عليه في الكتاب







言
 النبين على سبيل المدح، وفيه رنع لشأن المسلمين، وتعريضٍ باليهِيود،




 يحغظوها من التغيير والتُبديل، وضمير الجمع غائد إلى الرابيانيين والألحبار


 وعلمائهم، و'أما حكام إلمسلمين فيتناولهم النهي بطريق الدلالة كالة كما روي عن ابن عباس، أي إذا كان 'الشأن كما ذكر يا أيها الأحبار، فلا تخالِ تخبوا الناس كائناً من كان، واقتدوا في مزاعاة أحكام التوراة وحفظها بُمْن قبنلكم



 دون المخاطبين خاصة، فإنهم مندرجون فيه اندراجاً أولياً، ومن لم يخكم

 الحكم بالكفر، بمجزرد ترك الحكم بما أنزل الله تعالى، فكيف وقد ابضم إليه الحكم بخلافه؟!.
呂





كانت بحيث تعرف المساواة مثل الشفتين والدَّكرِ، والأَنثيين، والقدمين، واليدين وغيرها، وما لا يمكن فيه القصاص من كسر في عظم أو جراحة



 لحدود الله تعالى، قال الضحاك: لم يجعل في التوراة دية في النفس، ولا ولا في الجِرَاحِ، وإنما كان العفو أو القصاص، وهو الذي يقتضيه ظاهر الآية.

 كِلَمْتَقِينَ






 الأحكام.

 رسالته



المتمـردون، والخـارجـون عـن الإيمـان")، والآيـة تـدل غلى أن الإنجـيـل مشتملٌ على الأحكام، وأن اليهودية منسوخة ببعثة عيسى عليه السلام، وأنه كان مستقلاً بالشرع.











 ومن الغرائب أن البعض مْن دعاة النصازى، فَهِمَ من هيمنة القرآنَ، الشُهادة بحفظ الإنجيل من التحريف، واللفظ لا يدل على هذا، على الِّل أن النص



 تحكبم نُريعة اله، بأنه كافر، ظالم، فاسق، فيا خيبة حكام العرب والمسلمين!؟!

 يشتهون، والخطاب وإن كان للنبي غير متصور فيه أهل الكتاب على الانقياد لحكم القرآن الكريم، والمعنى: لكّ ألمل أمة منكم، وضعنا شرعة ومنهاجاً خاحَّيْن بتلك الأمة، فالأمة التي من من مبعث موسى إلى مبعث عيسى شرعتهم بالتوراة، ومن مبعث عيسى إلى مبعث النبي

 الدينُ، لأنه طرين إلى ما هو سبب الحياة الألأبدية وأومنهاجاه أي طريفاً واضحاً في الدين، من نهج الأمر إذا وضح.
 جميع الأعصار، ومغعول المشيئة محذوف أي لو شاء الله أن يجعلكم أمة واحدة لجعلكم، بأن خلفكم على استعداد واحد، وملة وملة واحدة، من غير الاحير اختلاف بينكم، في وقت من الأوقات، في شيء من من الأحكام الدين
 الشرائع المختلفة المناسبة لأعصارها هل تعملون بها أم لا؟ وبهذا اتضح أن مدار عدم المشيئة ليس مجرد الابتلاء بل العمدة في ذلك منا من انطواء

 العقائد الحقة، والأعمال الصالحة المندرجة في القرآن الكريم وابتدرووها



 فيما كتتم فيه تختلفون في الدنيا.
 قيل: وأنزلنا إليك الكتاب وقلنا احكم أي الأمر بالحكم لأن المنزل الأمر


 اتتعناك اتبعنا اليهوذ كلهم، وإن بينا وبين قومنا خصومة، فنتحاكي إلئك





 من الناس العموم، وقيل اليهود خاصة.
 أيتولون عن حكمك، فيبغون حكم الجاهلية؟ والمراد بـ به متابعة الهونى والمداهنة في الأحكام، وتقديم المفعول للتخصيص، المفيد لتأكيذ الإنكار


 يتدبرون الأمور، ويتحققون الأشياء بأنظارهم، فيعلمون أنه لا أحسنن حكماً

 أشد فساداً في دينهم وأخلاقهم، من أولئك الذين نزلت الآية فيهم، فإنهم
(1) أخرجه ابن أبي حاتم والئيهي،، وانظر تغسير ابن كير v/r.

يرغبون عن حكم الشّ إلى حكم غيره، لا يعرفون شرائع الشاله ومحسناته، فهم ينتقدون كثيراً منها، لعدم موافقتها لأهوائهم، وهم في ضلالي مبين!!!.

$$
\begin{aligned}
& \text { ع }
\end{aligned}
$$

撉

 يتخذ أحلد منكم أحداً منهم ولياً منهم أولياء بعض، متفقون على كلمة واحدة، وهي إجماع الكلى على



 في الكفر والضلالة، وإنما وضع المظهر موضع ضميرهم، تنبيهاً على أن توليهم ظلمٌ، لما أنه تعريضٌ لأنفسهم للعذاب الخالد، والنهي لأفراد
(1) رُوي عن أبي موسى، الأشعري أنه قال: تلنُ لعمر بن الخطاب رضي الشه عنه: إن


 البصرة إلاً به، فقال: مات النصراني!! - بعني هبُ أنه مات ـ فماذا تصنع بعده!؟.

المسلميـن دون جملتهم، لأنـه ليـس مـن أصـول الـديـن، أن لا يحـالـف
 الهجرة؟ وقد قيَّد ابن جزير الولاية بكونها لأجل الدين فهذا هو الممنوع والمحرَّم.










 وعدٌ محتوم، والمراد بالفتح فتح مكة قاله الكلبي، وقال الضحاكّ : فتح قرى اليهود، وقال قتادة: هو القضاء بنصره هِ


 الرسول من الموالاة، لما أنه هو إلذي كان يحملهم على موالاة الكفرة.
(1) المراد أن المنافقين من أهل المذينة، يسارعون في مودة اليهود، ونصارى نجران، لأنهم كانوا أهل ثروة وغنى، فكانوا يخالطونهم من ألجل منافعهم الخسيسنة وْهذه من علامات أهل النفاق، لأن حَّهَم للدنيا أعظم من حِّهـم اللدين.




 الموالاة، ومعنى جَهْد الأيمان: أغلظُهِا لِّهِ
 أعمالهم، وفيه معنى التعجب، كأنه قيل ما أحبط أعمالهم؟ وما أشقا ألماهم في الدنيا والآخرة؟!.








 اليهود والنصارى، وفصَّل مصير المنافقين، شرع في بيان حال المرتدين،





الآية، يعمُّ كلَّ قوم يوصفون بأوصاف المسلمين، الذين يحبونه تعالى، ، وينشرون كلمة الشا بين الناس، سواء كانوا من العرب أو العجم؛








 العلم بجميع الأشياء، فيعطي اللفضل والعزَّة لمن يشاء!.





 الصلاة، وإيتاء الزكاة، لا يريدون بذلك إلاً وجه الها تعالى (r)



 ركوعهم، حتى زعم بعضهم آن عليًّ بن أبي طالب تصدَّق وهو راكع، وهذأ نطا =

 فيل: ومن يتولهم فإنهم حزب الله، وحزب الشا هم الغالبون.

الآية النهيَ العام عن موالاة جميع الكفار، ونبّه على العلَّلة، بأنَّ من هنا
 التعرض لعنوان إيتاء الكتاب،، لبيان شناعتهم، لما أن إيتاء الكتاب وازع



 الاتقاء لا محالة.



 الدلائل عن ابن عباس، أنه قاله: كان منادي رسول الشّ



 الأذان مناداةً، لقول المؤذن فيه: حيَّ على الصلاة، حيّ على الفلاح.
= وعلا، وانظر ما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره V\&/r في الردٍ على من زعم ذلك.

حِ


 - خَرَجْ




 خارجون عن دائرة الإيمان، فإن الكفر بالقرآن العظيم، مستلزمٌ للكفر بسنائر


 منهم، فإن منهم من قد آمن، وحَسُن إيمانه.
呂 نتمتهم على الدين أولاً، الهو اشتماله على كفرهم، أمر عقيبه بأن يوبخهم ببيان أن الحقيق بالنقم وألعيب، ما هم عليه من الدين المحرَّف، أي
 المكذبون لرسل الشا، عن ابن عباس قال: : أتى النبيَّ


 وقالوا لا نؤمن بعيسى، وٌلا بمن آمن به، ثم قالوا: لا نعلم ديناً شراً من
 والمثوبة مختصة بالخير، كالعقوبة مختصة بالشر، فوُضعت ههنا موضعها


 وهم اليهود أبعدهم الله من رحمته بكغرهم، وانهماكهم في المعاصير بري بعد وضوح الآيات، قال ابن عباس: إن المسخين بالقردة والخنازير، كانرانـا في

 الموصوفون بتلك الفضائح وَّرَّ


 ولكنهم اليهود اللعناء، لا يتورَّعون عن كل جريمة .؟
( يدخلون على رسول الشّ







(1) أخرجه ابن جرير الطبري • \& \&
or







 الرسل

 أي الحرام مطلقاً، وقالن الحسن: الرشوة في الحكم، خصَّه باللذكر :مع
 شيئا يعملونه من تلك الأنعال التشنيعة.


 وأكلهم المال الحرام؟؟ قالل أبو حيان في تفسيره البحر المحيط: هنذا

 الفعل ما صدر عن اللإنسان مطلقاً، فإن كان عن قصلِّ سُمتي عملاَ، ثم إن حصل بمزاولةٍ وتكرر، حتحى زسَخَ وصارَ مَلكةً له، سُمّي صُنعاً وصَنْعَه، فلذا كان الصنع أبلغ، لأتضضاثه الرسوخ، ففي الآية إشارة إلى أن تركُ النهي أقبح من الارتكاب
 على اليهود، حتى كانوا من أكثر الناس مالاً، فلما عصوا الله سبحانه،
 (افنحاص بن عازواء" يد الها مغلولة، وحيث لم ينكر الآخرون نسبت إلى الكل، وأرادوا بذلك لعنهم الها تعالى، أنه ممسكُّ فإن كانلًا من غَلِّ اليد




 الأيدي حقيقة، يُغلون أسارى في اللذنيا، ويقيدون بالسلاسل إلى النار في
 قالوا
 إنفاقه، يوسّع تارة، ويضيق أخرى، على حنى حسب مشيئته، ومقتضى حكمته،
 كما أشير اليليه بقوله تعالى: أولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل الآية


 المريض مرضاً من تناول الغذاء الصالح، والزيادة من حيث الكمّ والكثرة،

 عندهم التي يتخاطبون بها با (r) سورة الإسراء، آية: 9 با
 أي بين اليهود، 'وقيل: :بين اليهود والنصارى، لأنه تد جرى ذكرهم فير في

 آراؤهم، قال أبو حيان: لا يزال اليهود والنصارى متعادين، وفي ذلك إخبار بالغيب، فإنه لم بجتمع لحربِ المسلمين جيش يهود ونصارى، إمنا


 عن إرادة الحرب، وقد كانت العرب إلىا إذا تواعدت للقتال جعلوا علامتهمم

 من ذلك، أي كلما أرادوا حرب أحد غلبوا، فإنهم لِّا لما خالفوا حكم


 إيقاد الحرب، وتهييج الفتن، ولم يكن سعيهم للإِصلاح والشُؤون الاجتماعئية،
 الرسول



 والمراد بهم معاصرو رسول اله


 وإدخال الجنة في مقابلة التقوى، وتكرير اللام لتأكيد الوعدا على عظم معاصيهم، وكثرة ذنوبهم، وأن الإِسلام يَجُبُّ(1) ما قبله.

 بهذا العنوان، للإِيذان بوجوب إيمانهم به لنزوله عليهم أيضاً، لا كما يزعمون من اختصاصه بالعرب، وفي إضافة الربا إلى المى ضميرهمب، مزيد








 اللحق، والإعراض عنه، وهم الأجلاف المتعصبون.
(1) في اللغة جبَّ يَجُبُّ جَبَّا وجِّبَا أي يتطع، فالإسلام يتطع ويهدم ما فبله من الكفر
(r) والذنورة الأغراف، وانظر آية: المعجم الوسيط مادة جبب.

رِّ




 . هُمْ يَرَزْوَنَ

توله تعالي:



 لم بكتم شيئاً من الوحي، وأما ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال:

 الأحكام الثبرعية، كامور المنانفين وأسمائهم، وبيض الأمور الغيبيّة التي


 شيءه وفي الحديث الشبيف: شأنما إنها ستكون نتنة، تيل: وما وما المخرج

(1) أخرجه البخاري في كتاب ألعلم !/ Y

بينكم....."(1) الحديث. ومن زعم أن هنال أسراراً خارجة عن كتاب الشا








 ليلاً، حتى نزلت هذه الآية، فأخرج رأسه من القبَّة فقال: يا أيها الناس انصرفوا، فقد عصمني الشّ تعالى|"(Y).
产


 وأما مراعاة أحكامهما المنسوخة، فليست مرادة، لانتهاء ولاء وقت العمل بهما

 دين الشه تعالى، لا وسائله، ولا مقاصده على الوائلى الوهي الذي كاني
 وَكْثرًْا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخرجه الترمذي في نضل الفرآن رفم YQ•^ وانظر تمام الحديث في جامع الأصول } \\
& \text {. } \varepsilon \pi / 1 / \\
& \text { (r) أخرجه الترمذي في التفسير رقم چ٪•r. }
\end{aligned}
$$

 فلا تحزن لطنيانهم، فإن غائلته عائدة عليهم، ووضعُ المظهر موضع المضمر، لتسججيل الكفر 'عليهم.

 المذكورين، إيماناً صادقاً خحالصاً، لا يشوبه شك ولا ولا ارتياب بالأله وأليوم
 خوف ولا فزع.





 . أَنهـ




 شرع موسى، والواجب عليهم في كل رسول جاء بشرع آخر تكذيبّه وقتله،
 لاستحضار صورنها الهائلة للتعجبيب، وللتنبيه على أن ذلك ديدنهم الـمستمبر.

وعذاب، بقتل الأنبياء عليهم السلام وتكذيبهم فنون الغي والفساد، وعموا عن الدين، بعدما هداهم الرسل، وبيّنيا لهـوم



 إلى وطنهم، فاستقروا وكثروا، وكانوا كأحسن ما كانوا

 سلسلة جرائمهم الشنيعة المتلاحقة، فقد أوغلوا في الضئلا



 تفصيل قبائح النصارى، وهم فرقة تسمى الملكانية يقولون: إن الشا اسمٌ يجمع أمأ، وابناً، وروح القدس، فصار كلهم إلّها واحدآ، فعيسى هو الشّ،






(1) سورة الإسراه، آية: V.

ينصرهمّ، بإنقاذهم من النّار .








. هَا




 ذاتٌ واجب مستحق للعنادة إلاَّا إله موصوف بالون بالوحدانية، مستحق للعبادة، متعال عن قبول الشُركة، ولا ترى أظهر بطلاناً من مقالة النصازى، ، فإلن الثلاثة لا تكون واحدآ، والواحد لا ولا يكون ثلاثة آلهة، بوجه من الوجا الوهوه، وهل يجوز أن يتحد موجْودان، بحيث لا يبقى بينهما الإثنينية؟ هذا شبيء


 الألم من العذاب.
 واستبعاده، وتعجيبٌ من إصرارهم على الكفر، أي ألا ينتهون عن تلك العقائد الزائفة، فلا يتوبون إلى الشّ ويستغفرونه عما نسبوه إليه من الاتحا
 وهي مؤكدة للإنكار والتعجيب من إصرارهم على الكفر .
 وبيان حقيقة حاله، وحال أمه عليه السلام، أي ليس المسيح ابن مريم إلا



 وجل، وإنما موسي وعيسى يظظاهِ لشؤونه وأفعاله تعالى، فأين ألين لكم وصفه

 يزعم النصارى، واستدل بالآية من ذهب إلى عدم نبوة مريم، لأنه تعالى أشار
(1) الأقانيم الثلاثة (الآبي، الابن، روح القُُس" على زعم النصارى وهي مختلفة كل

 هذه الثلاثة واحد؟ هل هي ثلات كراسي؟ هل هي ثلات طاولاتات؟ لات ها هل هي ثلاثلة
 إذ كيف يكون الآب والابن وروح القدس ثلانتها واحدأ؟.

في معرض بيان أشرف خصائصها (الصدّيقيةه ولو كان لها مرتبة الثبوة" لذكرها وا هِ
 ممن يدعي الربوبية لهما، مع أمثال هذه الأدلة الظاهرة فقال: الْالْ الْظُر


 أعجبُ، والإفك: الكذبُ، وأصله الصرف والقلبُ، ، ويقال للكذبِ إفكَ، لأنه صرفٌ عن الحق، قيل: هو البهتان لا تشعر به حتى يفجأك.


 ما يفعل الهُ تعالى بالخلق، من البلايا والمصائب، وما ينفع بها من من الصحة

 عليم بضمائركم، وهو متَضمّن للوعيد لمن عَبَد غير الشا تعالى



 تجاوزوا الحلًّ وهو نهي للنصارى عن رفع عيسى عليه السلام عن رُتبة
(1) في الآية الكريمة إشارة بارعة رانعة إلى بطلان ألوهية عبسى، فإن من باكل الطعام، وينرب الثراب، يحتاج إلى التغوط والتبول، وإخزاج الفضانلات من بطنه، فكيفن
 امر أه؟ أليس مذا كافياً على بطلان دعوى الالوهمية؟.

الرسالة إلى ما يقولون، إنه إله، ولليهود عن وضعهم له عن الرتبة العلية،
 بعنوان: پأهل الكتاب" للإِيماء إلى أن كتابهم ينهاهم عنا






بِ





.
 للجري على سنْ الكبرياء




 منكر والمراد بالمنكر، قيل صيد السمك يوم السبت، وقيل أخذ الرشوة،

 أي لبئس شبئاً فعلوه في اللينيا، وفي هذه الآية زجر شديد، لمن ئرئرك الأمر بالمعروف، والنهي غن المنكر، فقد روى حذيغة بن اليمان اليمان أن النبي المنكر، أو ليوشكنَّ الشّ تعالى أن يبعث عليكم عقاباً من عنده، و ثم تَّنْعونه فلا يستجيب لكم||(1). :والأخاديث في هذا الباب كثيرة، فيا فيا حسرة:على المسلمين، في إعراضهم عن هذا الواجب الكبير •

 مكة، روي أن جماعة من اليهود، خرجوا إلى مكة، ليتفقوا مح مشركيها علي محاربة النبي


 أكسبهم السخطَ والخلود.

 إيماناً صضيحاً وبنبينا المشركين أَوْلِّةَ


 فلا يُستجاب لْمه، وانظر مجمع الزورائد /T/TM:


 الْ



 .
 للرسول لتضاعف كفرمـم، وانهماكهم في اتباع الهوى وركونهم الى التقليد، وتكذيهم لأنيباء الشا ومعاداتهم، وْـد تـيـل : إن من مذهب اليهود، أنه يجب عليهم إيصال الثر، إلى من بخالفهم في الدين، بأيّ طرين كان، وفي تقديم اليهود على المشركبن، إشعار بتقدهمه علِّهم في العداوة،




 صيغة مبالغة من تتسس الثيء إذا تتعبه، سموا بذلك لمبالغتهم في تتثّع العلم، والزهبان جمع راهب وهو العابد، وأصله من الرهبة أي الخوف، والتنكير في (رُمهبانآه لإفادة الكثرة، وفي الآية دليل على أن التواضع،

والإقبال على العلم، والإعزاض عن الشهوات، محمودة أينما كابتت، لا سيَّما ممن ينتسب إلى العلم والدين!

重 لرقة قلوبهم، وشدة خشيتهم، والفيض : أن يمتلىء الإناء ويسيل من شُدل الامتلاء، جُعِلتْ أعينُهم من فَرِط البكاء، كأنها تفيض أنفسها، : قال ابن عباس يريد النجاشي وأصحابة، قال لجعفر بن أبي طالب: هل فل في كتأبكم






 الشاهدين من أمته، الذين هم شهداء الها على على الأمم يوم القيامة كما في قوله تعالى: أوتكونوا شهدهاء على الناساه .

## 

 ومعنى الإِيمان بالله: الإِيمان بوحدانيته سبحانه، على الوجه الذي




 والعداء، فتنبَّه رعاك الشالـ
 في صحبة الصالحين في الجنة.
中



 الدكـذبيـن، وذكـرهـم في معـرض المصـدقيـن بهـا جمعـاً بيـن الترغيـبـ والترهيب، وبغيرها تتبيَّن الأشياءُ.
 منه، أي لا تمنعوها أنفسكم وتحرّموا الطيبات بنحو يمين، الشّ
 ويقوموا اللليل، ولا يأكلوا اللحم، ولا ولا يقربوا النساء، فبلغ ذلك الكّ رسول الش أمَا واشَ إني لأخشاكم له، وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر، وأصلي

وأرقد، وأتزوج النساء، :فمن رغب عن سنتي فليس منيه(1) أي ليس من المتقين، فلا ينافي هذا النهي أن الله تعالى مدح النصارى بالرهبانية، فربَّ


 موضع التعليل لما قبله، أي يبغضهم ويمقتهم لتجاوزهم حدود الله،




 اللحمم، ومَذَحه، وكان يُحبُّ الحلوى.
 أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات. . الْا الآية في القوم الذين حرّمّموا على أنفسهم اللحمب، والنساء، قالوا يا رسول الله : كيف نصنع بأيماننا؟ فأنزل الله




(1) أصل الحديث في الصحيحين من رواية أنس بن مالك. ولفظ الحديث كما في زواية البخاري (اجاء ثنلاثة رهط إلى بيوت أزواج البنبي
 الحديث (Y) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان • 1 \& 1 .







 التخيير في إيجاب إحدىن الكفارات الثلات، وتغاوتها قدراً ونوابابا، لا ينافي


 واختلف في الواجد، روي عن قتادة قال: إذا كان عنده خلمسون ون ورن درهماً
 عنده فضل عن توته وقوت من تلزمه يومَهُ وليلته، وعن الإمام أبي حنير الِّيفة

 تحنوا إذا لم يكن الحنث خيرأ، أو ولا تحلفوا أصلاً ولا ولا تبذلوها لكا لكا



 في الأيمان أيضاً .
 الصوم لأنه غني ويجب عليه أن يُطعم أو يُعتق.














 لقد أكد الشا تحريم الخمز والميسر، في هذه الآية الكريمة، بفنون التأكيذ، حيث صُدُرت الجملة بإنما، وقرنا بالأنصاب والأزلام، وسُمْيا رُجساً من
 عَنْ عينهما، وجعل ذلك سبناً يُرجى منه الفلاح، فيكون ارتكا وضلالاً، ثم قرر ذلك ببيان ما فيها من المفاسد الدنيوية والدينية.

 حالهما، وذكر الأصنام والأزلام، للدلالة على أنهما مثلهما في الحرمة
 بالإفراد، مع دخولها في الذكر للتعظيم، وللإشعار بأن الصادًّ عنها كالصادّ عن الإيمان، لما أنها عماد اللدين، ثم أعيد الحـُ وكُ على الانتهاء بصيغة
 والتُحذير، وكشف ما فيهما من المغأسد والشرور، قل بلغ الغاية، وأن الأعذار فد انقطعت، فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون؟ أم أنتم على ما

كنتم عليه؟ ولذا قال عمر رضي الله عنه: انتهينا ربنا انتهينا! .



 وقامت عليكم الحجة، وانتهت الأعذار، فلم يبق بعد ذلك إلا العقاب؛ الذي ينتهي بكم إلى الدمار .
 طِّعِّوَا أي تناولوا أكلاِ أو شرباً، عن البراء بن عازب قال: مات ناسٌ من أصحاب النبي
 فنزلت
 المأكول والمشروب، إذا اتقوا أن يكون في ذلك شيء من المحرمات



(1) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير رقم/ + + + / وقال : حديث حسن صحيح.

ولا وَخَحْسَوْاُ واستمروا على ما هـم علنيه من الإيمان والأعمال الصالحة الحم اللا جنال عليهم فيما طعموه من المطاعم: والمشارب، إذ ليس فيها شيء محرم عند طعمه


(



 للتنبيه على أنه لمس من العظائم، التي تدحض الأقدام الأنفس والأموالن، فمن لم يُنت عنده كيف يثبت عند ما ما هو أثند منه؟

 ومجاهد: أن اللني تناله الأيدي فراخ الطير وصغار الوحش، والنّي ثناله



 يملك زمام نفسه، ولا يراعي حكم الش تعالى، في أمثال هذه البلايا الهيّنة، لا يكاد يراعيه في عظائم الأمور .
 معلوماً من قوله تعالى وغاغير محلّي الصيد لتأكيد الحرمة، وترتيب ما
 محرمون، وذكر القتل دون الذبح ونحوه، للإِيذان بأن الصيد وإن ذيح،
 للشافعي، وفي القديم لا بكون في حكم الميتة، يحل أكله للغير ويحرم


 قيمة هدي، يُخْيَّر الجاني أن يشتري بيان ما ما قيمته قيمة الصيد، فيهنديه إلى

 بيان للهدي المشترى بالقيمة، وعند مالك والك والشافعي: هو المِيثلُ بالُ باعتبار الخلةة، لأن الها أوجب, المثل مقيداً بالنعم، ولنا أن النص النص أوجب المبر المثل،


 حكمان عدلان من المسلمين، لأن التقويم هو اللني يحتاج إلى الـلى النظر والاجتهاد، دون المماثلة في الصورة، التي يستوي في معرفتها كل أحد من

الناس، والمراد من (\$ذذوا عدل التعدد، ويراد منه اثنان، لأنه أقل مراتبه، يروى أنه جاء أعرابي إلب أبي بكر فقال : أني أصبت من الصيد كذلا، فـبألأل











 فينتقم ممن يتعلىى حدوده، ويصر على معاصيه.
 كلها، بحراآ كان أو نهرآ وهو ما يعيش في الماء، مأكولا أو غير مألكول
 يُصاد في المياه، والانتفاع به، وأكل ما يؤكل وهو السمك، وانيل والميل المراد




 وجماعة من السلف، وعن أبي هريرة وسعيد بن جبير أنه يحلِ له ما صِناده الحلال، إذا لم يشر إلله، ولم يدل عليه، وهذا مذهب أبي خنيفة لأن

الخطاب للمحرمين دون غيرمم، واستدل بما روي عن أبي قتادة قال:

 فعقرتُه، ثم جئت به، فوقعوا فيه يأكلون، نم إنهم شُڭُوا في أكلهم إياه،


 فيجازيكم على أعمالكم، وهو وعيد وتهديد.

ولم

 رَحِيـرٌ
 .

 يُعضد شجزه، وأراد بالبيت الحرام جميع الحرم، فإنِّ الحرم كما أنه سببّ



(1) أخرجه البخاري في الحج ع/\& باب باب إذا رأى المحرمون صيداً، ومسلم في الحج أيضاً رقم 1197 بآب تحريم الصيد للمحرم، ومالك في الموطا / / •نم.



 المستتبعة لدفع المضار الدينية والدنيوية، من أوضح الدلائل على حكمة
 يعلم مصالح العباد، وما فيه خيرهم وسعادتهم.

 مراعاة حرماته تعالى، وأقلغ عن الانتهاكك.


 بذلك.
 حكم عام، في نفي المسنّاواة عند الله تعالى بين النوعين، في الأشخخاص،

 فإن العبرة بالرداءة والجودة، دون القلة والكثرة، فإن المحموود القليليل،

 يَكَأُولِ الَأَلَبَكَ









 حاجة لكم إليها، فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول اللّهُ
 ثم قال لـ




 الصعبـة، التـي لا يطيقـون حملهـا، والأسـرار الخفيـة التـي يفتضحـونـون بظهورها، ونحو ذلك مما لا خير فيه، لإيجابها عليهم بطريق التشديد،
(1) أخرجه مسلم في الحج رقم Irrv باب فرض الحج مرة في العمر، والنسائي
11٪ 110 باب وجوب الحج .
 أفتاكم بها حسبما أوحي إليه لم تطيقوا حملها، والآية تتضمن النهي عن



 وثانيهما: ما كان على وجه التعنُّت، نظّيرُه سؤال الأترِع حين وجب' الحجّ،
 مسألتكم، فلا تعودوا إلى مثلها، وفيه حثهم على الجد في الالنتهاء عنيا
 يعاجلكم بعقّوبة ما يفرط مْنكم، ويعفو عن كثير ر
 للوبال، والضمير في موقع المفعول به، وذلك من باب الحذف والإِيصال، ، والمراد سالل عنها، واختلفِ في تعيين القوم فعن ابن عباس مـم

 فلمّا أمروا بها تركوها فهلكوا

(1) أخرجه البخاري في الاغتصام (篤
(r) ورد عن حبر الالمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس في تفسير هذه الآلية أن المعنى: لا تسالوا عن الثنياء خفئَّة، يكون في الإخبار عنها مساءة لكمب، إمبا لتكليف
 ولكن إذا نزل القرآن بشئه، وابتدأكم ربكم بامر، فحينتذِ إن بـالتم عن بيانه بِيّن


أهل الجاهلية، وهو أنهم كانوا إذا أنتجت الناقة خمسة أبطن، آخرُها ذكر،


 لآلهتهم، وإذا ولدتهما قالوا وصلت الأنثى أخاها فلا يُذبح لها الذكر، وإلذا ولإِا جاء من صلب الفحل عشرة أبطن حرَّموا ظهره، ولم ألم يمنعوه من ماء ولاء ولا

 الشا أمرنا بهذا، وأول من سيَّب السوائب، ونصب الأنصاب، وغيَّرِّ دين

 بطلان ذلك، ولكن منعهم حبُّ الرياسة، وتقليد الآباء أن يعترفوا به.






 والتعجيب، وفائدة التعجيب المبالغة في الإنكار، ودلا ودلت الآية أن الاقتداء إنما يصح، بمن عُلم أنه عالم مهتد، فلا يكفي التقليد للجاهل الذي لئلئ له حجة صحيحة من شرع ودين



 الما من قوم يُعمل فيهم بالمعاصي، ثم يقلرون على أن يُعئِيروا ولا يُغيِّيروا، إلآ يوشك أن يعمَّهم الله بعقاب)|(") وأخرج ابن مردويه عن معاذ بن جبل أنه











 اهَ




(Y) أخرجه ابن مردويه، ورواه إلترمذي بأوسع من هذا رقم Y•OA ني كتاب التفنير .

中 المراد ههنا الإشهاد في الوصية، أي أثهدوا بعض المسلمين الئلمين العدول عند

 أن الوصية من المهمات المقررة، التي لا ينبغي أن يتهاون المان بها المسلمه،


 هَاْزَانِ




 وقت اجتماع الناس، ولأن جميع الأديان يعظمونه ويجتنبون فيه عن الحلف الكاذب، والخطاب للموصى لهم، وقيل للورثة، وقيل اللحكام والقضان


 عَرَضاً من الدنيا، بالحلف الكاذب أي لا نحلف بالشّ كاذبين لأجل المال (
 كتمناها نكون من الظالمين، المستحقين للعقوبة.
 يوجب إثماً من تحريفب، أو كتم، بأن ظهر بأيديهما شيء من التركة






 اعتدينا) أي ما تجاوزنا في شهادتنا الحق، وما العا اعتدينا عليهما بإبطال

 في سفر فآخران من غيرهم، ثم ثم إن وقع ارتياب في صدقهمها، أقنسما على


 غاية الصعوبة، إعراباً وخكماً وسبحان الخبير بحقائق كلامه.

## رِ



 وجهها، ويخافوا عذاب الآخرة، بسبب اليمين الكاذبة، أو يخافوا ألوا الانتضانـا
 الخِوفين وقع حصل المقصد، الذي هو الإتيان بالثهادة على „وجها

 الطاعة.

共









 فالشهود في الآخرة رسل الشالمكرمون، والمان وأما الحشر فلجميع الخلائق كما
 لهم مشيراً إلى خروجهم عن عهدة الزسالة، ماذا أجابتكم به أممكم؟ ولم ولما كان سبحانه مطلعاً على أحوال الرسل، لم الم يقل لهم: هل بلغ بلغتم رسالاتي؟





 والمراد به الكامل في العلم.
(1) سورة هود، آية: س•1 .



 بالنعمة ليكون توبيخاً ومزجرة للكففرة المختلفين في شأنه، ثم وضَّح طرّا


 ظاهرة، حيث لم تجر العادة بكلام الصبي حديث الولادة، كما كا تكلمهـم في




 الخوارق، ليست من قبل عيسى بل من جهتّه سبحانه، أظهرها على يُلئيه
 (إذه" لكون إخراج المونى من قبورهم، لا سيما بعدما صاروا ماروا رميماً،





 بـالبينـات، فـزعمـوا أن هــنه الخـوارق، مـا هي إلا مـن قبيل السخـر الواضح

 الإنجيل، أي حين أمرت الحواريين وقذفت في قلوبهم، فجاء استماء استعمال الوحي بمعنى الأمر، وإنما لم يترك الوراني الوحي على ظاهرهوه، لأنه مخصوص بالأنبياء، والحواريون ليسوا كذلك


 وهذا القول منهم نعمة جليلة، كسائر النعم عليه وعلى والدته أيضاً.


 المفسرين، أن هذا السؤال من الحواريين، لم يكن عن شك وارئ وارتياب في

 التعبير فقالوا: والمل يستطيع) ويريدون به: هل يفعل ربك ذلك، فإنهم





 وهو أن يتمتعوا منها ولسُنا نريد من السؤال إزالة شبهتنا في قدرتّه سبحانه


 إيماناً.


 سبحانه وتعالى مرتين مرة بوصف الألومية، ومرةً بوصف الربوبية، إظهارارا

 علينا مائدة فيها الطعام، من مخض فضلك وعنا وعطائك، من عندك، قال عمار بن ياسر : إن المائدة التي نزلت كان عليها من ثمر الجنة، ومن طعام الجنة، وقال سبلمان الفارسي: إن المائدة لما نزلت قال شال شمعونئ رئنس





 أي خير من يرزق، لأنه خالق الأرزاق، ومعطيها بلا عوض.

高
 بسبب كفره بعد معاينة هذه الآية عَكَابًا هِ اسم مصدر بمعنى التعذيب


 يخونوا، ولا يدّخروا لغلِ، فخخانوا، وادخروا ورفعوا لغدِ، فَمُسِخوا قردة . ${ }^{(1)}{ }^{(1)}$










 دعوت الناس إلى عبادتك، والاعتقاد بألوهيتك وألوهية أمك؟
(1) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير r\&r/0 برقم اج•r.








 مقرر لعدم صدور القول المذكور، لأن صدوره عنه مستلزم لعلمه تعالى،

 تخفيه من معلوماتك، وقوله: (افي نفسك) للمشاكلة، أو المراد بالنفس الذات، أي تعلم ما أضمبره في ذاتي، ولا أعلم خقيقة ذاتك وما فيها من

 إنك أنت العالم بالخفايا والنوايايا، وعلمك محيط بما كان ويكون. ثمَّ بين ما قاله عليه السلام لقومه بقوله:
我

 أحوالهم، وأمنعهم عن المتخالفة، وشاهداً لأفعالهم من إيمان وكفر، ونفي

 فيما بينهم
 كِلْ نَتْءِ شَهِديُ أي وأنت المطّلع على كل شيء، لا يخفى عليك أمر من

أمور العباد.
 تعذبهم فإنك تعذب عبادك، ولا اعتراض على المالك فيما يفعل بملكه،



 والعقاب وألَكِيُدُ الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة ومصلحة.

 الصدق، الذين صدَّقوا رسل الش في الدنيا، وصَدَقوا في إيمانهم وطاعتهم

 وبساتين تجري من تحت أشجارها وقصورها أنهار الجنة، ماكثين فيها لا


 دار السرور والحبور .


 شيء، هذه السورة اشتملت على أنواع من العلوم، منها بيان الثرائع

والأحكام، ومنها المناظرة: مع اليهود والنصارى، فختم بهذه الآية للإشارة

 لمرضاثه، ويجعلنا من الفائزين بجناته ورضوانه.
"(تم تفسير سُورة المائلة والحمد له رب العالمين"]

مكية وهمي مائة و
Hund

كِ



艮理
 على استحقاقه تعالى له باعتبار أفعاله العظام، وتخصيصيُ خلقهمما بالذكر، لاشتمالهما على جملة الآثار العلوية والسفلية، التي أجلّها نعمة الونا الكافية في إيجاب حمده تعالى على كل موجود، أخبر تعالى بالى بأنه حقيقٌ بالحمد، ونبّّه على أنه المستحقق للحمد، على هلى هذه النعم الجسامى، حُمِدَ أو

 ومعراجُ الأرواح الطاهرة، ودعظم آيات الله فيها، وغير ذلك، والمراد من

الخلق: الإنشاءُ والإيجاذِ، أي أوجد السماوات والأرض، على ما ما هما




 والظلام، فههما مظهر من مظاهر القدرة الباهرة، عبَّر تعالى عن إلحّاث النور والظلمات بالجعل، تنبيها على أنهما لا يقومان بأنفسهما، بل لا با بلَّ




 هذه الدلايلّ، يشرك الكفنار فيسووُون بين الأوثان والرحمن.
 للكل، وآدم هو أصل البشر خُلق منه، وتخصيص خلقهـم بالذكر، من من بيّن

 على فطرة آحاد الجنس، وقيل معنى خلقكم منه، من النطفة الحاصن الصلة من الأغذية المتكونة من الأزض، وأليآ ما كان فنيه من وضوح الدنلا اللة، على




 بين الموت والبعث، وهِو الأوفق لما روي عن ابن عباس قال : إن "الهّ

تضى لكل أحد أجلين: أجلاً من مولده إلى موته، وأجلاً من موته إلى

 فذلك قوله تعالي:


 خلق المواد وجمعها، وإبداع الحياة فيها، وإبقائها ما شاء، كان ألنا أقدر على جمعها ثانياً، والامتراء في الشيء: الشكُ فيه، ولا ولا شك في أن لان لكّ فرد أجلاً في علم الش تعالى، فلا بتغير، ولا يقتضي هذا نفي الألا الأسباب، فإن صلة الرحم من أهم أسباب هناء المعيشة، وهنا وهناءُ المعيشة من أهم أهم أسباب طول العمر، وكذلك الدعاء اللي منسؤه توةُ الإيمان، التي تقاوم الهموم والأكدار، اللذان يهرمان قبل أوان الهرم.



 أسررتم، وما جهرتم به، من الأقوال، والأفعال. . والمراد من السا يخفيه الإنسان في ضميره، وبالجهر ما يظهره، وفائئدةُ ذكر الجهر للمقابِّبلة،

 الجوارح وتخصيصها بالذكر لإظهار كمال الاعتناء بها، لأنها التي يتعلق بها الجزاء.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة فاطر، آية: 11. } \\
& \text { (Y) سورة الزخرف، آية: £ (1) }
\end{aligned}
$$



 كللظر فيـه غيـر ملتفتيـن إليـه، وإيثار الجملة على أن يقالـ : „إلا أعرضوا



 أعظم الآيات، فكيف لا يعرضون عن غيره؟ والمراد من الحق القرآلـآن الذي




 بإبهامه، والأنباء جمع نُبأ، وهو الخبر اللذي يعظُم وقعه، وأنباؤه تغالى
 والجلاء، ونحو ذلك. زبتب اله تعالىى أحوال الككفار على ثلابن مراتب: الأولى: كونهم معرضين، وألثانية: مكذبين، والثالثة: مستهزئين فبين الشاله

تعالى أن أولثك الكفار وصلوا إلى هذه المراتب، وسينالون جزاء هذا التكذيب.





 القوة والسعة في المال، والاستظهار بالعدد والأسباب والخطاب لكاب لكفرة


 الدلالة على كونها مسخرة لهم، مستمرة على الجريان، والمران المراد أنهم عاشوا في الخصصب والريف، بين الأنهار والثمار، وأعطينامم ما لم نمط



 لكمال قدرته تعالى، وفي الآية ما يوجب الاعتبار، فإنهـم مع ما ما كانوا عليه من العَدَد والعُدُد أُهلكوا لكفرهم، فكيف بمن هم أضعف منهم؟
(1) القرونُ جمع فرن، وهو أملُ كل زمان، مأخوذ من الاتقران، كانَّ أهل ذلك الزمان اقترنوا في أعمالهم وأحورالهم، وتيل: القرنُ مانثُ سنة.


 يَلَبْوَتِ

.
 بن أبي أمية، ونوفل، لكَّا قالوا لرسول الهُ










 قيل: إن جميع الأنبياء وهم هم إنما رأوا المَلكَ في صورة البشر ، ولم ولم يره أحد منهم على صورته غير النبي
 يُشَطُرونَا أي لا يُمهلون بعد إنزاله ومشامدتهم له طرفة عين .据 الثاني للَمَلكَ، والمعنى : لو جعلنا النذير الذي اقترحوه مَلْكَاً، لمثّلنا ذلك الملك رجلاً لعدم استطاعة البشر لمعاينة الملك على هيكلي اليكله وفي إيثار





ويختلط، وفيه تأكيدٌ لاستحالة جعل النذير مَلْكَاً! !



 عوقب، فكأنه سبحانه وعده بعقوبة من استهزأ به، و"آحاقَ" بمعنى أحاطي، ولا يكاد يُستعمل إلاًا في الشر، أي فأصابهم الذي كانوا حيث أُهلكوا لأجله، أو نزل بهم وبال الْ استهزائهمه، ونظير الآية توله تعالىى: (Y) (Y)
 بهم، أمر الشا رسوله بإنذار قومه، تحذيراً لهم عما هـم عليه، وتكملةً للتسلية، بما ضمنه من العِلَةٍ اللطيفة، بأنه سيحيق بهمَ، مثل ما حاق
 بره في صورته إلاً مرتين: مرَّةً عند سلرةٍ المنتهانى، ومزَّة في جياد، له ستمائة جناح، قد سدًّ الأثُنقه . (r) سورة فاطر، آية: بیع .


 موضع المستهزئين، لتخفيق أن مدار إصابة ما أصابهم، هو التكذيب، لا لا

 بتلقينه أسلوباً آخرب، ، وهو أسلوب السؤال والجواباب

## "ا  يُوْمِنُونَ   



 نيابة عنهم، بأن الكل له سنبحانه، وفيه إنارة إلى أن الجواب،


 الأمر، ناطقة بشمول رحمته الواسعة للجمنع، لبيان أنه تعالي رؤوفِ
(1) سورة لقمان، آية: Y0.

بعباده، لا يعجّل عليهم بالعقوبة، ومعنى كتب الرحمة إيجابها بطرين


 قسم محذوف، أي والش ليجمعنكم مبعوثين إلى يوم القيامة، وهذا من


 أعظم أسباب الرحمة، والخطاب للكافرين، وقيل ويل عام، أي ليجمعنكم أيها


 خسرانهم، فإن إبطال العقل، والانهماك في التقليد، أدى بهم إلى الإصرار على الكفر، والجملةُ لتقبيح حالهم، غير دأخلة تحت الأمر .

准


 يخفى عليه شيء من الأفعال والأقوال .
ولا لهؤلاء المشركين: أغيرَ الها أتخذ معبودأَ قيل: إن المسركين من أهل مكة، قالوا له لوَّ







 وفيه بيان لكمال اجتنابه عذاب يوم القيامة، وفيه تعريض لهم بأنهم غصاة مستوجبون اللمان اللعذأب،






 النار وأُدخل الجنة فقد فازهُ والفوزُ: الظفُرُ بالبُغْية، ونيلُ المطلوبن.

(1) سورة الزخرف، آية: ا^A.





 الحقيقة بل هو تربية واختبار، ثم ذكر الخير في مقابِلة الضُرِّ، فأفاد أن ما ما
 على أن المضرة يعقبها الخير والسلامة( الّ، رُوي عن ابن عبا

 استعنت فاستعن باللّ، واعلمْ أن الأمة لو اجتمعتْ على أن ينفعُوكُ بشيء،
 بشيء، لك (ك) يضروك إلاًّ بشيء قد كتبه الشا عليك، رُفعت الأقلامُ، وجفًّتِ الصُّحُفُنُ (r)

 وظاهر الآية بقتضي القول بالجهة، واله تعالى منزه عنها، لأنها محدثة بإحداث العالم، ومذهب السلف إثبات الفوقية له تعالى، كما نص علئله

(1•V : سورة يونس، آية (1)

 (r) أخرجه الترمذي في صفة القيامة رقم •7 وقال: حديث حسن صحبح، وأحمد في المسند رقم

استشفع بانله تعالى عليه: "ويحك، أتدري ما الله تعالى؟ إن الله تغالى :فوق




 الله



 آلْقَرَانَ




 واستبعاد لدعوامْ باطل صرْف
 المستحب لمن أسلم .إبتداء، أن يأتي بالثهادتين، ويتبرأ من كل الامل دين يخالف دين الإسلام.







 المعرفة؟ قال: لأنا بمحمد أشدُد معرفةً مني بابني، لأني لا أدري ما ما أحدثت

أَمُّه، فقال عمر : قد وفّقت وصدقتَّ (1)
 الملانكة بنات الله، وأمشال ذلك، الاستفهام إنكار لأن يكون أحد أظلم

 والتكذيب وحده، بالغٌ غاية الإفراط في الظظلم، كيف وقد جمعوا بينهما؟

 وإذا كان حال الظالمين هذا، فما ظنك فيمن هو في غاية الظلم والفجور؟.

تَزَعْمُونَ



.


 شركاء لله سبحانه؟ وإضافتها إليهم، لما أنَّ شركتها ليست إلا بتسميتهم،

 التي علَّقوا بها الرجاء فيّها، ويحتمل أن يشاهلوهـم ولمالم ولكن لما لم ينفعوهم فكأنهم غيّب عنهم.
 الشركُ واختاره الزجاج (1)، وهو مروي عن ابن عباس وقيل: معغذرتهم،



 وقد أيقنوا بالخلود.
 عنهم في الدنيا، أي انظظر كيف كذبوا على أنفسهم؟ فإنه أمر عجيب


وذهبت عنهم أوثانهم، فلم تغن عنهم من اللش شيئاً .
 وهو القرآن، قال ابن عباس : إن أبا سفيان، والوليد بن المغيرة، والنضر بن الحارث، استمعوا إلى رسنول الله
(1) قال الزجاج: مثالُ الآية آلن ترى إنساناً يحبُ غاوياً، فإذا وفع في مهلكوّ، نبرَأ منه، فيقال له: ما كان حبك لفلان إلآل أن تبرأت منه؟

ما يقول محمد؟ قال: ما يقول إلا أساطير الأولين، مثل ما كنتُ أحدثكم



 معرِبٌ عن كمال جهلهم بشُؤون النبي
 على صدق الرسول


 جاؤوا ليخاصموك ويجادلوك، و (احتى" هي التي يقال لها : حتَّى الابتدائية
 بلغوا من التكذيب الى أنهم إذا جاؤوك مجادلين لـالك لا لا يكتفون بعدم

 الخرافات، رتبهُ من الكفر، لا غابة وراءها.


 ويحتمل أن يكون الضمير للرسول، على معنى ينهون النان الناس عن الإِيمان به بـ
(1) قال في القاموس: الأساططيرُ: الأحاديث التي لا نظام لها، وأرادوا ما هذا إلا كفصص واخبارً الاولين التي سطُروها، ولبس كلام الشّ نعالى!!.




 الشعور أبلغُ من نفي العلمّ، كأنه قيل وما يدركون ذلك ألهالً
 الَمْمِنِينَ لَكَذِّبُنَ

. كُتْتَتَفْرُونَ







(1) الجناس فَنّ من فنون علم البديع، يزيد الككلام رونقآ وجمالاً، فتد اتفتّب الحروّف

 يراد بالساعة الأولي القيابمة، وبالثانية المدة من الزمن، فتد اتثقا في اللفظ، واختُلفا في المعنى.





 في كل ما يأتون وما يذرون.


هناك بعث ولا حساب ولا جزاء، ولا عودة إلى الحياة بعد الموت.




 تَكْفُوْنَهُ في الدنيا، ولعل هذا التوبيخ إنما يقع بعدما وُقفوا على النار، إذ الظاهر أنه لا يبقى بعد هذا الأمر إلا العذاب.

كِ
 يَرِّرونَ
.



حدًّ له، والساعة: القيامة، أُطلق على القيامة، إمًا لوقوعها بغتة، أو لأنها

 الفائت، والحسرة لا تُطلب ولا يتأتى إقبالها، وإنما المعنى على المبالـالغئ





 أنهم يتحسرون على ما لم يعملوا من الحسنات، والحال الحال أنهم بحملون
 وارتكبوه، أوْرَدَهم نار الجخيم.





 الدنيا نفسها لعباً ولهواً منبالغة، كما في قول الشالعاعر : "اوإلما هني إقبالٌ






والفـاء للعطف على محـذوف أي ألا تتفكـرون فـلا تعقلـون؟ والاستفهـام للتنبيه والحث على التأمل .


 آلمْرَسَلِينِ




الحزن الذي كان يعتريه، من إصرار المشركين على التّ
 شاعر، وكاهن، ومجنون"(1). وعن علي بن أبي طالب رضي الشا عنه أن أبا جهل قال كلنبي
 بيان لبلوغه
(1) وقيل معنى الآية: نإنهم لا يكذبونك بقلوبهم، ولكنهم يجحدون بالستههم، روي
 نقال الأخنسُ لأبي جهل: با ابا الحكم أخبرني عن محمد

 يكون لسائر تريش؟ نانزل النّ تعالى هذّه الآية . (r) أخرجه الترمذي في الثفسير Y\&\& باب تغسير سورة الأنعام.



 بَكَيَّتِ أنَّهِ يَجَحَدُونَ














 قسمية لتحقيق ما منحوا| من النصر، أي ولقد جاءك يامحمد من خِبر

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { (Y) سورة النحلّ، آية: عا } \\
& \text {. |Vr _ IV|: سورة الصافات، الآيتان (Y) }
\end{aligned}
$$

الرسل، وخبر أممهم ماذا حلَّ بهم، فالمراد بنبّهم نصره تعالى للرسل، وجميع ما جرى بينهم وبين أممهم.
 هؤلاء المشركين، يُروى أن الحارث بن عامر أتى رسول الهُ وَّ من قريس، نقالوا: يا محمد ائتنا بآية من عند الشا تعالي الثي ونحن نصدِّقك، فأبى اله أن يأتيهم بآية مما اقترحوا، فأعرضوا عنه هِ أنه كان شديد الحرص على إيمان قومه، وكان ياني يودُ أن ينزلها الها الها تعانى طمعاً في إيمانهم، فنزلت الآية، يقال كَبُرَ على فلايٍ الأمرُ، ألي : شقّا عليه المعنى : إن شقَّ عليك إعراضهم عن الإيمان، وأحببتَ أن تجيبهم إلى ما



 الإتيان بشيء من تلك الآيات، ولا اقتضت مشيئة ربك أن يؤتيك ذلك، لعلمه بأنه لا يكون سبباً لما تحب من هدايتهمه، والمقصود من هذا الْ الْ يقطع الرسول


 الذين لا يعرفون حكمة الها، وهذا النهي لا يقتضي إقدامه على مثله الهِ كا كما أن قوله تعالى : واولا تطع الكافرين中 لا لا يدل أنه
 لان المخلوق لا يجيط بكل شبيء علماً، وإنما يُذم الإنسان بجهل ما يجب عليه معرفتُه .


الذين يسمعون ما يُلقى إليهم سماع تفهم وتدبر، دون الموتى الذين هؤلاء منهم كقوله تعالى :
 الحسن فيجازيهم على كفرهم، فخينثّذ ينمعون.

莶

. (重)



 في تنزيلها إبطالا لأساس التكليف، المبني على قاعلى قاعدة الاختيار، :ولأنها إذا

 بعضهـم واقفون على حقيقة الحال، وإنما يفعلون ما يفعلون، مكابرةً وعناداً .

(1) شُّبّه تعالى الكفار بالأمواتات، لأنهم موتى القلوب، لا يفقهون ولا يعقلون ولا
 يسمع كلام اله فينتفع به: وبعقله، والكافر أصمُّ أبكم، لا يبصر هدى ولا يتنفع به "تفسير الطبري").






 بيان أنه تعالى مراع لدصالح جميع متخلوقاته على ما ينبغي، أي ما ما أغفلنا



القرناء(1) أي ثم مرجعهم ومآلهم إلى ربهم فيجازيهم على أعمالهم ${ }^{\text {(1) }}$




 أنهم غارقون في الجهل وسوء الحالل، فإن الأصم الأبكم، إذا كان بصيراً، ربما يفهم شيئاً بإشارة غيره، وأما إذا كان مع ذلك أعمىى، فينسلدُ عليه باب


حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناءاءا الـا (r) عليها حركاتها، وأفعالها، وأثبت ذلك في آم الكتاب ـ اللوح المال المحفوظ ـ وحَسَرها نم
 ويترك جزاءكم في الآخرة؟ مع ما خصكم من العقل والفهم الذي لم يعطه الطير والبهائم؟ .

فمن يشا الها إضلاله، يُخلق فيه الضلال، لا بطريق الجبر، لا بطريق
 الهدى ويحمله عليه، والآية دليل لأهل السنة على ألن الإيمان والنى والكفر



 من الشرك عارض يفند فطرتهم وعقولهم، قال الفراء الفراء: للعرب :في







 وقت السدة، لينجيهم من عظيم البلاء، ولهذا قال بعده.



 آلهتكم في ذلك الوقت، لما رُكز في العقول، من أنه تعالى القنى القادر على
 عن ابن عباس، ويحتمل أن يكون على حقيقته، فإنهم لشدة الهول الهول ينسون ذلك حقيقة.
 تَبِلَكَ هبل زمانك

 كشفها، بالتضرع والتذلل، ويتوبوا إليه من كفرهم ومعاصيهم.
 العـذاب ليصـرف الهع عنهـم البـلاء؟ أي فلـم بتضـرعـوا حينــــذ مـع وجـود
 بالمضارع، ولما كان التضرع من لين القلب، أخبر عن قساوة


 مانع عندهم إلا قساوة قلوبهم، وإعجابهم بأعمالهم التي زينها الشطان




الاستدراج، إلزاماً للحق، وإزاحة للعلة، وامتحاناً لهم بالشدة والرخاءة، فقد روي من حديث عُتبة بن عامر مرفوعاً: إإذا رأيتَّ الشا نعالىَ يُعظِي
 رسول الشَ


 والحزنُ، يقال أبلس فلان: إذا سكت غماً، وقيل : للإِبلاس ثلاثة معان فـانِ في اللغة: الحزنُ، والحسرةُ، واليأس، ومي معان متقاربة.

الأصمعي: الدابر الأصلُ، ومنه قطع الشا دابره أي أصله، والمرا والمراد أنهم


 جرى عليهم من النكال والإهلاك، فإن إملاك الكفار والعصاة، تخليص لأهل الأرض من أعمالهم الخبيية، نعمة جليلة، مستوجبةٌ للحمد.
أَظَّالِمُوِنَ
(1) الحديث أخرجه الطبراني والبيهقي ورواه أحمد في المسند \&/180.

侵








 الآيات، يقال: صدف عنه: أي أعرض، وأصندفه عن كن كذا أماله عنه،
 لإِقبال والإِيمان، يُدْبِرُون ويكفرون.






 نزول المضار الثواب، والأشرار يكونون خسروا الدنيا والآخرة.








 هو الإصرار على النكذيب. .
 تَنَُكْرَرْنَ






.


 عليك، لا إدعي أن خزأثن متدوراته تعالى، مفوّضة البئ، أتصرف فيها حتى تقترحوا عليَّ تنزيل الآياتات، أو إنزال العذاب، أو قلب الجبال ذهباً،







 يعلمها؟ كذلك لا يتساوى المؤمن مع الكافر، ، وفيه التنفير عن الضلال،
 فلا تتفكرون فيه؟ لتميزو ابين ادعاء الحّة والباطل؟
 الصادقين، اللذين يُرجى إيمانهم، لا الأموات الذين لا لا ينج
 هم المجوزون للحثر، المؤمنون بالحساب والجزاء، فإن الإنذار ينجّ
 حال من ضمير يُحشروا، والمعنى: أننر به الذين بخافون الني حشرمم، غير
 والمعاصي في الدنيا.
 رضي الش عنه ثال: مئ الملا مز قريش على النبي وعمار، وبلال، وغيرمم من ضعفاء المسلمين، فنالوا يا محمد: أرضيت


(1) أخرجه الطبراني وأحد ني السـند، واخرجه سـسم بنحوه ني نضائل الصسابة رقم $\therefore$ YO. $\varepsilon$

في الصباح والمساء، وأصلُّ الغَلَاةٍ البكرةُ، ومعنى العشيّ آخر النهارّر، والمُراد
 منه


 ورتب النهي عليه إشعاراً بأنه يقتضي إكرامهم، وينافي إبعادمم وأمَامَكَلَّك
 الباطلة، ولا تؤخذ بذنوبهم وإجرامهمم، وإنما وظيفتك حسبما هو شنأن منصب الرسالة، النظر إلى ظوامر الأمور، وإلجراء الأحكام على :موجبها،


 فالمعنى : إن أولثك الفقّاء يستحقون التقريب، فبطردمم تضع الشيء في غير موضعه، فتكون ظالماً بتعديك حدود الشا، وهذا لبيان الأحكام، وحاشاه من وقوع ذلك منه عليه السلام .
 بالفقير، والشريف بالوضيع، 'ققدَّمنا هؤلاء الضعفاء، على أشراف' تريش،
 إجابة دعوة الرسل الكرام، وإلى دعوة كل إصلاح، لأنه لا يثمل عليهم ألن


 الأغنياء، مشيرين إلى الفقراء، محقرِين لهم، نظرآ لمآ لما بينهما من التفاوِت




 فيخذله؟ والاستفهام لتقرير علمه البالغ بذلك، والمعنى: أليس الله عالمأ على أتم وجه، محيطاً علمه بالشاكرين لنعمه حتى يستبعدوا إنعامه!! .



 بالسلامة عن كل مكروه، وأن يبدأمم بالسلام





 سبحانه أنه مبالغ في المغفرة والرحمة له.

$$
\text { (1) سورة الأحقاف، آية: } 11 .
$$

 إذا رآهم بدأهم بالسلام وقال: هالحمد شاله اللذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم
بالسـلام؟ .

 الشه ورحمته، فيحملهم الغرور على التفريط في جنب اله فإنًّ وارحمةَ الله قريبٌ من المخِسِنيز

$$
\begin{aligned}
& \text { 信 }
\end{aligned}
$$

 أي القرآتية في صفة أهل الطاءة، وأهل الإجرام، المصرّين منهمب والأوّإينا
 منهم بما يستحقة، ولذلكُ فُصّلنا هذا التفصيل، ولم يذكر سبيل المؤمنين، لأن ذكر أحد التسمين، يُلُّ على الآخر ．
 الفارغة عن ركونك إلهـم إني صُرفت ومُعبت بالأدلة الحقَّانية، والآيات


 اعتناء بشان المأمور به، وفي هذا الثول استجهالٌ لهمه، وتنصيصص على
 إن اتبعت أهواءكم ندل ضللت، ولن آكون في زمرة أهل الرشاده، ولهنا
 أعدَّ في عدادمم، إن أنا بايَيرتكم على أهوائكم في عبادة غير الشه．

رو شريعة الها عزَّ وجلَّ، والمراد بها الوحيُ والحججُ العقلية، والتنوين للتفختيم أي
 الضمير للرب، أي كذبتم به حيث أشركتم به غيره والمعنى: إني على بينة


 كتتم صادقينه؟ أي ليس ما تستعجلونه في حكمي وقلدرتي، حتى أجيء به


 عباده، يحكم بالعدل، ويفصل بين الحق والباطل، ولا يظلم أحداً. (\%) العذاب لأستريح منكم، ولكنَّ الأمر بيد الها عز وجل، قال ابن علا عباس : أي لو كان
 بحالهم، بأنهم مستحقون للإِمهال بطريق الاستدراج، لتمديد العذاب، ولذلك لم يفوض الأمر إليَّ، ولم يقض بتعجيل العذاب.
 بالكسر، وهو المفتاح الذي تفتح به الخزائن والأبواب، والمفصود أنها
 تأكيد لفضمون ما قبله، والمعنى: إن ما تستّعجلونه من العذاب، ليا ليس مقدورآ لي حتى ألزمكم به، ولا معلوماً للديَّ لأخبركم وقت نزولها وله، بل هو



خمسٌ، لا يعلمها إلا الله: لا يعلم أحد ما يكون في غيد إلاّ الهه، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام إلا الله، وما تعلم نفس ماذا تكسب غلا تعلم نفسٌ بأي أرض تمؤت، ولا ولا يدري ألا




 الشجر إلا يعلم وقت سقوطها، والمكان الذي سقطت فيه ؤلَالَا حَبَّةٍ


 علمه تعالى مسجًّل في اللوح المحفوظ، الذي هو محل معلوماته سبحانه.








 سفلي وهو الختفاء حبة في بطن الأرض، فدلَّ ذلك على أنه تعالى عالم بالكلكينات والجزنيأت، لا يغيب عن.علمه شيء، في الأرض ولا في السماء.





 يكتسبونه من الليئات، مع كونها موجبة لإمهالاكهم، يفيض عليهم اللحياة،
 في جنس الليالي، نم يبعثنكم في جنس النهار، مع علمه بما ستجرحوحون


 تَعْمَلُونَ هِ بالمجازاة بأعمالكم التي كتتم تعملونها في تلك الليالي والأليام فيل: الحواس تقبض عند النوم، فأما الروح لا تقبض، إلا إذا الناي الأضى

الأجل، وكما يُرَكُ الإحساس بعد الإيقاظ، فكذا الأنفس تحيا بعد موتها.

 والحكمة فيه أن المكلف، إذا علم أن أعماله تُكتب عليه، وتُعرض علم





$$
\text { (1) سورة ق، آية: } 1 \wedge \text {. }
$$

 ما بعدها غايةً لما قبلها، كأنه قيل: : ويرسل عليكم حفظة مدة حلما حياتكم،
 المفوضون لذلك وهم ملك :الموت وأعوانه، وانتهى مناكُ حِفْظُ الحَفَظة قال الكلبي: إن ملك الموت هو الذي يلي ذلك، ثم يدفع الروح إن كانت


 والتأخير




 لأنه لا يحتاج إلى فكر ورويَّة، ولا يشغله حساب عن خساب، نم الحساب مما لا تحيط بتفصيلها عقول البشر، وليس لنا إلاَّالإيمانٍ به، مع تفويض كيفية ذلك إلى النّ عزَّ وجلًّ .


 أي إعلاناً وإسراراً كما روي عن ابن عباس والحسن، ويحتمل أن يُراد بهـما

 في الشكـر، المـداوميـن عليـه لأجـل هـذه النعمـة، لأن الإنسـان فـا في هــنـه
 الهُ عزٍ وجلَّ، ولهذا أخلصوا وتضرعوا
"ا كَّب" أي غم يأخذ بالنفس كسائر الهموم والأكدار، والأمراض والألأسقام

 تعذيبهم، إثر التذكير بقدرته على تنجيتهم، وإنذار بأن عاقبة كفران النعمّ،
 نَْتِّْمُ


 بعضكم بعضاً، أخرج أحمد ومسلم عن ثوبان أنه سمع النبي



(1) طرف من حديث طريل أخرجه مسلم رقم 1 (1 أوله هإن الش زوى لي الأرض فرأيتُ=
 أي كي يعلموا جلِّة الأمر؛ فيرجععوا عما هـم عليه، من المكابرة والُعناد.
 وَسْوَ تَعْلَوْنَ





 التكذيب، وأجبركم على التصديق، إنما أنا منذر وقد خرجت عن العهدة حيث أخبرتكم.

 يحلا بكم من العذاب.








للرسول

 التكذيب والاستهزاء موضع التصديت والتعظيم، راسخون في ذلك.

 عن ابن عباس أنه قال: لمَّا نزلت الآية اللسابقة، قال المسلمون


 يجتنبون الخوض حياء أو كراهة لمساءتهم.











 تُسلم للهلكة، والمعنى، وذكر الناس بالقرآن، لئلا تُبسل كل تنفس بما كسبت، أي تُسلم وتُخبس وتُترك في العذاب، ويويده توله تعالى: واكُرُلُ
 للنفس من غير الله تعالىى باصر ينصرها، أو تريب يتولى أمرها ولا ولا شُفيع







 أسباب العذاب، والأهمُّ في باب التحذير .







$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة المدثر، آية: ^^" } \\
& \text { (Y) سورة غافر، آية : } 1 \wedge \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

هي
 لجميع صفات الألوهية، التي من جملتها القدرة على النفع والضريا ما ما لا لا يقدر على نفعنا إذا عبدناه، ولا على ضلى ضرنا إذا تركناه
 والتعبير عنه بالرد على الأعقاب، لزيادة قبحه، مع ما فيه من الإشارة إلى





 من ذهبت به الشياطين في أغوار الأرض وأضلته، بعد ما كان على الجا



 يدعو إلى عبادة الأصنام، ولمن يدعو إلى عبادة الشا تعالى، كمثل رجل
 إليهم، وجعل الثيطان يدعوه إليه، فيبقى حيران لا يدري أين يذهب؟


(1) هذا مثل ضربه الشا عزّ وجل لمن عبد غبر الش، من وثنِ وصنم، نهو في تخبطه
 فألثته في هؤة سحيقة، ولم يسنجب لداعي الهدى والفلاح.
 جميع أمورنا وأخوالنا.

 وحده مرجع الخلانق للجساب والجزاء.
 أيضاً، وعدم التصريح لظهور اشتمالهما على جميع العلويات والـيا


 استئناف لبيان أن خلقه للأثشياء، ليس مما يتوقف على مادة أو مـلم مدة، بل يتم بمحض الأمر، أي وتضاؤه سبحانه كاثنن، حين يقول لشيء من الأثياء




 بانبعاث الجيس، إذا نفخ بالبوق، روي عن عبد الشا بن عمرو بن العاص أنه قال: آجاء أعرابي إلى النبي



$$
\begin{aligned}
& \text {. MV : سورة ص، آية (1) } \\
& \text { (Y) سورة غافر، آية: } 17 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

(Y) أخرجه أحمد في المسنذ مسلم بلفظ (إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته، ينتظر متى يؤمر فينفخ"،

فو

 لَآَاْحِبْ




左




 كافرا، هي تثرير أصل التوحيد، الهادم لفاعدة الوثنية، والرسل لا يملكون




 مربوباً ومملوكاً له تعالى، والملكوت معناه الملك العظبيم، والثاء فيه
 من زمرة الراسخين في الإيقان، البالغين درجة عين اليقين، من معرفة الشا

تعالى، واللام متعلقة بُمحذوف أي فعلنا ما فعلنا وأريناه تلك الآيات الباهرة، ليكون من الراساسخين في اليقين، لا يخالجه أدنى شك أو أرتياب.
高







فإنهم بمعزل من استحقاق الربوبية قطعاً، أفل الشيء أفولاً : غاب:




 في درك الحق، فإنه لا يهتدي إليه إلا بتوفيقه، إرشاداً لقومه وتنبيهاً لـهم






 رامه من إظهار النَّصَفة، مع إشارة خفية إلى فساد دينهم من جهة أخزىى، ببيان أن الأكبر أحق بالربوبية من الأصغر، وكون الشمس أكبر مما قبلها



 يعرفها كل أحد، ثم لمَّا تبرأ منها، توجَّه إلى موجدها الألىال الذي دلت دلت هذه الممكنات عليه فقال:


 الحق، ولستُ من المشركين. . تبرأ من الشرك الذي كاركي كان عليه قومه(1)، والمراد من توجيه الوجه تصده سبحانه بالعبادة وحده.



园 (إِ
. .
(1) قال الحانظ ابن كثير : والحقُّ أن إبرامبم علبه السلام، كان في هذا المقام مناظرأ

 اللثانة، التي مي أنور ما تقع علبه الأبصار، وتحقق ذلك بالديليل القاطع تبرا منهم نقال \$إني بريء مما تشركونه).
 أدلة فاسدة، وأخرى بالتخويف والتهديد \$أَالَ منكرأ عليهم لما الجترؤوا عليه من محاجته بعد وضوح الحت









 في أن آلهتكم بمعزل عن القدرة، على شيء ما من النفع والضر الِّرا فلا
 إشارة إلى أن أمر آلهتهم مركوز في العقول، لا يتوقف إلا على التذكير .

 تخافون اله الجليل اللقادر، وهو حیيق بأن يخاف منه، لأنه إشراك بالمبدع الصانع، وتسويةٌ للضعيف العاجز بالقادر؟ أي كيف أخاف أنا أنا مألـا ليس في



(1) سورة هود، آية: عه.

الإيذان بأن الأمور الدينية لا يعول فيها إلا على الحجة المنّ الحنّلة من عند تعالى

 أهل العلم، فأخبروني بذلك.






 يظلم نفسه؟ فبيَّن النبي





 وخفض ولَكِيمٌ هِ بحال من يرفعه.

 إن الشركُ لظلم عظيمها !؟.


奥
 هُ
 يَمَمَلونَ





 شؤونه ألجليلة، من إيتاء الحجة، ورفع الدرجات، وهبة الأولاد الأنبياء،




 والمراد بالمحسنين الجنس، ومطلق المشابهة في مقابلة الإحسان بالإحسبان من غير بخس، لا المماثلة من كل وجه.


 عليهم.


 تعالى أربعة عشر نبياً، لم يرتبهم على حسب تلى تاريخهمّ، لأنه تعالى أنزل كتابه هدئ وموعظة، لا لسرد أخبار التاريخ.



 هلوا إليه.













 له ذلك

 الإيمان بالله تعالى، وتوحيده، وأصول الدين والاقتداء الماء المأمور به ليسن إلا
 ونحوها، وأنه






 فلا يختص بقوم دون قوم وفيه دليل علي أنه الخلق من الإنس والجن•








 معرفته، وعن ابن عباس معناه: ما عظموا الله تعالى حقَّ تعظيمه، ومالِّ وما قاله الأخفش أوفق بالمقام، أي ما عرفوه سبحانه، في اللطف بعبادياده، والرحمة

 شيئاً من الأشياء قال مجاهد: إنهم مشركو قريش، والئ والجمهور على أنهم اليهود، ومرادُمم من ذلك المبالغة في إنكار إنزِال القرآن آن الكريمّا
 لهم ذلك على طريقة التبكيت والتقريع على سوء جهلهم.
روى الطبراني عن سعيد بن جبير أنَّ مالك بن الصيف - من أحبار


 شَيء الآية، ثم إنَّ وصف الككتاب، بالوصول إليهم، لزيادة التقرير، وكا

 الإلزام بالاعتراف نقط، بل بإنزال القرآن أيضاً، فإن الاعتراف الإن بإنزالها



 وليس المراد وضعهم له في قراطيس، إذ كل كتاب لا لا بدَّ أن يودع في في القراطيس، بل المراد التوبيخ على الجعل في قراطسس موصوفة بقولك
 النبي





 جزئيها، أي الهُ ُأنزله.










 ويحافظ على الطاعة، وتخصصيص الصلاة لأنها عماد الدين، وعَلِّلُ الإيمان؛،


 وآدابها، فمن حافظ عليها يحافظ على أخواتها من العبادات.










 هَذاًا وقد دخل في حكم هذه الآية، كلُّ من افترى على الش كذباً، في








(1) الاستفهام إنكاري معناه النفيُ، أي لا احد أظلمُ منه على معنى: إنه اظظلم من كل
 "مع أنه النراء هو كذب في نفسه، ندد جمعوا بين الكذب، وجريمة الانتراء على الشا

 المتضمن للشدة والإهانة، وحاصل المعنى : ولو ترى أيها المتخاطب: ما




















 حايث حسن صحيح

## 信


 .
.



 , الكافر من المؤمن، ولما كان الحي أشرف من الميّت، وجب الاعتناء بإخراج الحي أكثر من الاعتناء بإخراج الميت، فلنا وقع التعييرُ عن الأول بصيغنة


 فكيف تصرفون عن عبادته، وتثركون به من لا يقدر على شيء أصلاّهُ
 الصباح، سُمّي به الصيُ والصباحُ مثلُ وهو أول النهار، فلته عن بياض النهار، أي فألق ظلمة الإصباح بالإصباح، وذلك لأن الأفق مملوء من


 سكنٌ، والمعنى سكن فيه كل طير ودابة أي: جعلز الليل مسكوناً فيه،

 العبادات، والمعاملانُ، والـُشْبانُ بالضم مصلر حسبت، والمصـدر حِسَابا


 المصالح المتعلقة بمعاش الخخلق ومعادهم.


 أي في ظلمات الليل، في البر والبحر، ذكر تعالى هنا بعض منافنعها، وهو

 البروج والمنازل، ونحو :ذلك، مما يتوصل به إلـا




 بينًا الآيات التكوينية، والحججج الدالة على شؤونه تعالى، فصلاّ، فصلاً
 جلَّ وعلا، وتخصيص التفُصيل بهم، لأنهم المنتفعون به.
 لِلَوْور يَنْعَهُونِ

 .

中 وَوْرَ $\ddagger$ واحد، أقرب إلى التواذ والتعاطف، وفيه أيضاً دلالة على عظيم
 استقرارٌ في الأصلاب، واستيداع في الأرحام، وقيل: المستودعُ: القبرُ،

 لِقَوْر يَمْفَهُونِ
 يحتاج إلى استعمال فطنة، وتدفيق نظر(1)



 فيما تكون خضرته خَلْقية، والخَضِرُ بمعنى الأخضر، ، والمعنى : فأخرجن


 على هيئة مخصـوصـة، مثـل سنبل القمـح، والشعبـر، والأرز ونحـوهـا،

 فصلنا الآيات لقوم يفقهونه إشارة إلى أن أطوار الخلى الألى في الإنسان، وما احتوى عليه


 دقاتق أسرار القرآن!!!














 عظيمة، دالة على وجود القادر الحكيم ووحدانينته، فإن الئن حدوث الأجناس
 في فهمه الألباب، لا يكون إلا بإحداث عالم، قالما قادر، يعلم تفصيلها ولا ويرجح مإ تقتضيه حكمته، ولا يقدر على ذلك أحد، إلا الله عزّ وجل، ولذلك عقب الها بتوبيخ من أشرك فقال سبحانه :



من فاعل جعلوا، والمعنى: وقد علموا أن اله تعالى خالقهم، دون الجن،








 والجهالة، فكيف يجعلونهم شركاء وهو المنزَّه عن المنيل والنظير؟

##  

(أَ

 ولد؟ لأن الولد جزء الوالد، واله تعالى منزَّهٌ عن الجزئِئية والبعضية


 مبالغ في العلم، فلا تخفى عليه خافية.
(1) الغرض من الآية الردُّ على من نَسَب شُ الولد، من وجهين: أحدهما: أن الولد لا يكون إلا من جنس والده، والهُ تعالى متعالِ عن الأجناس لأهن




 أربعة مترادفة، أي ذلك الموصوف، هو اله المستحق للعبادة خاصة، مالكّ


 الصفات، متولي أموركم، فِكُلوها إليه، وتوسلوا بعبادته إلىن إنجاح مآربكم.




 ومو خطأ كبير، لمعارضتها للنصوص الثابتة الصريحة في رؤية المئمونين لربهم في الجنة. قالوا: إن رؤيته تعالى مستحيلة، ومذهب أهل السنا السنة أن


= وعن كل شيء؛ وهذا غابة الوضوح والجلجاء.






 مع أنه تعالى يدرك كل كل شيء، لرعاية المقابلة وهو نوع من البلاغة لطيف
 فيدرك ما لا تدركه الأبصار .

##   

 للبَدنِ، سُميت بصائر لأنها تجلي الحق وتبصره، وهي وهي نورٌ وهر في القلب





 عبر عنه بالعمى تقبيحاً وتنفيراً عنه، وعمى البصائر شرٌ منر من عمى الأبصار
 أعمالكم ويجازيكم عليها.






الباطل، فإنهم هم المتنغون به


.



 تلتفت إلى آلذاهم.
紧 لا يريد إيمان الكافر، لعدم صرف الختاره نحو الإيمان، وإصرازيه علي

 تتوم بأمورمم، وتدبير مصالحهم، إنما أنت مبلغ.







 فنهاهم اله تعالى أن يسبوا أوثانهم، وظاهر الآلآية وإن كالن نهياً عن سب الأصنام، فالغرض النهي عن السبٌ الذي يكون وسيلة إلى سبٌ الهُ عزَّ


 سنياً وينتصص أباً بكر، فيسب السنيُّ علياً، وهذأ كله من الجهل والثضبي





 يظهر في هذه النشأة من الأعيان والأعراض، فإنما يظهر مخألفاً لصورته الحقيقية، فإن المعاصي سموم قاتلة، قد برزت في الدنيا بصورة تستحسنها نفوس العصاة، كالمرأة الفاتنة الحسناء، ستظهر في الآخرة بصرة بصورة منكرة قبيحة، عند ذلك يعرفون حقيقة أعمالهم المنكرة.
偅
竍


 والمعنى هنا أنهم حلفوا، واجتهدوا في الحلف، أن يأتوا به على أبلغ ما في وسعهم هذا التَّم، التحكم على الزسولم


 خاصة، يتصرف فيها خسب مشيثنه، لا فلدرة لي على الإتيان بها، ونا وهذا

 لأنهم كانوا راغبين في تزولها، طمعأ في إسلامهم، أيْ أيَّيَ شيء يعلمكم أيها المسلمون حالهمم، وما سيكون عند مجيء الآيات، فلعلها إذا جاءت لا يومنون بها، فما لكم تطلبون مجيئها؟!.




 وفرط نبُوِّمم عن الحق،، وندعهم في طغيانهم متحيرين، لا نهديهم هداية المؤمنين الصادقين!!!.

## 㢄 

准











 إيمانهم، أو ولكن أكثر المشركين يجهلون ذلك.

 عما كان يشاهده من عداوة قريش له، ببيان أن ذلك ليس مختصاً به، بل
(1) سورة السجدة، آية: ّا .
 تظهر بالعدو والأضداد، ألا تزى أن إبراهيم كان خليلاَ، سُلُّط عليه نمرود،


 شياطين الإنس وشياطين" الجن، ومعنى هذا الجعل أن سنة الله في الخلّق مضت، بأن يكون الشرير المتمرد، العاتي عن الحق، يكون عدواً للذعاة من الأنبياء عليهم السلام وؤرنتهم ويوسوس بعض كلٍ من الفريقين، إلى البعض الآخر، قال مالك بن دينار : إنَّ شيطان الإنس أشدُّ من شيطان الجن، لأني إذا تعوذت بالشَ تعالىي، ذهبِ شيطان الجن عني، وشيطان الإنس يجيئني فيجرني إلى المعاصي عياناً

 والتغرير بالزخرفة قد ارتقى عند شياطين هذا الزمان، ولا سيماً شياطين
 فيصوّرون الاستعباد حرية، اوالشقاوة سنعادة، والثيوعية عدالة الةّ، بثغيرير






 قبلها إشر اكهم فناسب ذكره عزَّ اسمه بعنوان الألوهية، التي تقتضي عدم الإشبرآك، ،

فكأنـه قيـل ههنـا إذا كــان مـا فعلـوه مـن عداوتـك مـن فنـون المفاســد، فاتركهم وما يفترونه من أنواع المكايد، ولا تبال بهمّ، فإن لهم في ذلك عقوبات شديلة، ولك عوافب حميدة، لِتَضَمُّنِ مشيئته سبحانه، على الحكـم البالغة.

 وإنما خَصَّ بالذكر عدم إيمانهم بالآخرة، إشعاراً بتعمقهم في الضلال الْال وعدم

 وراء تلك المكاره لذات، ودون هذه الشهوات آلامآ، وإنما ينظرون إليان إلى ما

 حقيقة الحال، ناظرين إلى عواقب الأمور، لم يتصور منهم الميلم الميل إلى






 أحبار اليهود، أو من أساقفة النصارى، ليُخبِرونا عنك بما في كتابمم من
 أبتغي حكماً، والحالُ أنه هو الذي أنز ألنّل إليكم القرآن، الناطق بألحق
 العقائد والشرائع؟ فأي حاجة بعد ذلك إلى الحَكَم؟ فكففي به حاكماً بيني
 اليهود والنصارى يعلمون حق العلم، أن القرآن حقٌّ وأنه كلام الشّ تعالى لموافتته لما عندهم من التوراة والإنجيل، وفي التعبير عن التوراة والإنجيل
 للاشتراك في الحقّية وألنزول من عند الشّ تعالى، حيث ونـ وجدا نعت فيه، وعاينوه موافقاً له في الأصول، ومخبراً عن أمور لا طـلا طريق ألى


 ينبغي لأحد أن يمتري فيه، لأنه حوٌّ منزل من عند الرحن




 لَهُ لَحَافُِوْنَ
 فيدخل في ذلك أقوال وأحوال البشر، ثم إنه تعالى لما ألجاب عن
 ينبغي أن يلتفت العاقلُ إلى كلمات الجهال، فقالل عزَّ شأنه:
(1) انظر زاد المسير في الثفنيرير لابن الجوزي ז/ •1 ونسبه إلى الماردي.

##   








 والولد، وعبادة الأوثان، وتحليل المُتْعة، وتحريم البحائر، وغير ذلك.
 أعلم بالفريقين، بمن ضل عن سبيل الرشاد، وبمن اهتدى الى طريت الإيمان والسعادة.


恖

المضلين، ُروي عن ابن عباس تال: جاء اليهود إلى النبي نأكل مما تتلنا، ولا ناكلك مما يتتل اله تعالى؟ فأنزل الشا الآية. أي إذا كان

أمر أكثر الناس على الضلالن، فكلوا مما ذكر اسم الهّ تعالى عليه، ولو كان

 لدلالة ما قبله، تقديره: فكلوا مما ذُكر عليه اسمُ الشا

 الاجتناب، عن أكل ما ذُكُر عليه اسم النه تعالى من البحائر والسوائبّ، ونحو







 الحرام، فيججازيهم على ضنيعهم، والمرادُ بهم هذا الكثير، ووَضَع الظاهر موضع ضميرهم، لوصفهم بصفة الاعتداء.

(1) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب التفسير / 7 (1 Y Y ولفظه: أتى أناس النبي


> عليهج الآية .
. انظر تفسير ابن الجوزي $11 T /$ (Y)



 سيلقون جزاء إجرامهم في الآخرة، بقلر ما كانوا يبالغون في في إلفياد فطرتهم، بالإِصرار عليه.


 التسمية، عمدآ أو نسياناً، وإليه ذهب أحمد وفال مالك والك والشُافعي ذبيحة








 غيره، فقد أشرك به تعالى، بل آثثره عليه سبحانه، والظاهر أن التعبير عن هذه الإطاعة بالشرك؛، من باب التغليظ.
(1) الحديث أخرجه أبو داود رقم • •\& في الحدود، وإسناده حسن.

重
 . يَمْمَوْ
 مستنيرون بأنوار الوحي الإلهي، والمشركون خابطرن في ظلمات الكفرّ، ،





 ولم يشعر بالحاجة إلى الخروج منها إلى النور ، قال ابن عباس: إن المرادا بالميت الكافر، وبالإحياء: الهدايةُ، وبالنور: القرآنَ، وبالظلملمات: إلكفرُ
 تعالى، وأبي جهل الني بقي يتخبط في ظلمات الكفر والجهل، والعبرةُ




 من جملتها ما حكي عنهم من القبايح.
(1) سورة البقرة، آية: Yov .
(Y)


ظلمات الضلالة والكفر،، لا يعرف المنفذ ولا المخلص، ففي الآية استعارة بديغة.

وَا



. يَتْرُوْنَ

 أقوى على 'استتباع الناس، والمكرير بهم، أي جعلناهم مزيناً لهم أعمالهم، مصرين على الباطل، مجادلين به الحق، ليمكروا فيها فيها، وهذا تسلية للرسول




 أنبأ الهّ ذو الجلال، ويكون كذلك من يعادون الحق، ويمكرون بأهله.
 بعدما بِّن بطريق التسلية أن حال غيرهم أيضاً كذلك، أي إلذا


 أبي جهل حين قال: رزاحمنا بني عبد مناف في الشُرف، حتى إذا صرنا
(1) سورة فاطر، آية :

كفرسَيْ رهان، قالوا: منَّا نبيٌّ يُوحى إليه؟ والشَ, لا نرضى به، ولا ُنتَّعه أبداً




 عباده، فيجتبي لرسالته من علم أنه يصلح لها، وها وهو أعلم بالمكان المان الذي

 فنون الشر، بعدما نعى عليهم حرمانهم، مما أمَّلوه من عزّ النبوة، وشُرف


 مكرهم المستمر، وجزاءه مكرهم $\qquad$
 الشرير


.










 على الإِيمان يمتنع عنه، كما يمتنع عنه الصعود، وأصل أصل يصَعَعُ يتصعَّد وا
 يؤمنون بآيات الها .
قال مجاهد: الرجسر ما لا خير فيه، وقال الزجاج: هو اللعنة في
الدنيا والعذاب في الآخرة.
 الخَلْق بتقدير سابق من الها تعالى، ويقولون: إلن الآلية ظاهرة في في ألن النا هداية







 توفيقه وإمداده.

墖
.



 فيعلمون أن كل ما يحدث من الحوادث، خيراً كان أو شراً، فإنمأ يحذث
 ويريد، وتخصيصُ القوم بالذكز لأنهم هم المنتفعون.


 يَعْمَونَ| بسبب أعمالهم الصالحة، التي كانوا يتقربون بها إليه في الدنيأ.

䲝





 وإغوائهم، فحشروا معكمّ، كقولهم: استكثر الأمير من الجنود، وْهذا




 ولعل الاقتصار على حكاية كلام الضالين، للإيذان بأن المان المضلين قد






 وبما يليف بهم من الجزاء.

## . . .


 يتولونهم، بالإغواء والإضضلال وغير ذلك، واستدل به على بلى أن الرعية إذا


(1) روي عن ابن عباس أنه قال : پإذا رضي الشّ عن قوم وتّى أمرهم خبيارهم، وإذا سخط

 جعلتهم عليهم رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمةه التفسير الكبير للفخر الرازي .

中

. وَ وَهِ

 جملتكم، لأن الرسل من الإنس خاصة، وإنما جعلوا منهما للإِيذان





 أنه ليس في المسألة نصن تطعي، فنحن نؤمن بما ورد، ونفوض الألأمر إلى








(1) سورة الأحقاف، آية: 9 .
iv.


(

 عنه، بإنزال كتاب، وإرسال رسول، لأن الشّ عادل فالا بعاقب أحدآ إلا بعا بعا
 ذكر ليبان كمال نزاهته سبحانه عن الظلم.


 الش غافلًّ ولا ناسياً لأعمال العباد، بل هو رقيب عليهم، مطلع على
 سيجازيهم بما يستحقونه من نواب أو عقاب.
 سواه، وفي التعرض لوصف الربوية، مع الإضانة إلى ضميره
 الموصوف بالرحمة العامة،، فيترحَّم على العباد، ويمهلهم على الملى المعاضي




 ترحماً عليكم، وتضمنت الآية التحذير من بطش الشّ عز وجل وانتقامه من - العصاة المجرمين
 , والعقاب لَوَقِعُ) (1) وإيثاره عليه لِبيان كمال سرعة وقوعه، بتصويره بصوزة طالب
 ولا خارجين عن قدرته وعقابه وإن ركبتم في الهربّ، متن كل صعب وذلول.
 التلوين، بأن يواجههم بُشْديد التهديد، وتكرير الوعيد، ويُظهر 'لهم ما ها هو



 والمعاداة، والغرض منه التهديد والتخويف، لا أنه أمر وطلب ألْ ألْ

(1) سورة المرسلات، آية: v.
 فسوف تعلمون أئنا له العاقبة الحسنى، التي خلق الشا تعالى لها هلا هذه الدار ،

 موضع الكفر، إيذاناً بأن امتناع الفلاح، يترتب على أي فردِ من أفراد

الظلم.














(1) قال ابن عباس: إن أعداء الش كانوا إذا حرثوا حرثأ، أو كانت لهم ثمرة، جعلوا شهِ






 عاجزِ عن كل شيء، على خالتِّ قادرٍ على كل شيء، وعملُهم العجيب لا يقبله عقل ولا شرع، ولذا نسب إلى الإِساءة .






 السَّدنة، سميت الشياطين شركاء، لأنهم: أطاعوهم في المعصية، وِّتل الأولاد، وقال الكلبي: هم سدنة آلهتهم، لأنهم كانوا يزيّون فتل الأولاد
=


 بما أودع النه في قلوب الوالدين من عواطف الرحمة والرأفة الرّه بل يقلبها إلى



 من الإفك والكذب على الهّ، وهو وعيد وتهديد للمشركين شديد.


.






 هذا التقسيمه، وجعلوه من أحكام الدين، ونسبوه إلى اللّ تعالى افتراء عليه
 من التهويل ما لا يخفى .







 وض وصفهم الكذبَ على الشّ تعالى، في التحليل والتحريم، كقوله اتعالىى:

 الحكمة، واستدل بالآية، على أنه لا يجوز الوقف على أولاده إلذكور؛ دون الإناث، وأن ذلك ألوقف يفسخ، ولو بعد موت الواقف، لأن ذلك فعل الجاهلية، واستدل بعض المالكية بمثل ذلك في الهبة، وأخرئر البخاري عن عائشة فالت: ؛ إيعمد أحدكم إلى المال فيجعله للذكور من وللجه،



中 من العرب، الذين كانوا يئدون بناتهم، مخافة السبي والفقر، أيّ خسبرو إنيا دينهم




(1) أخرجه البخاري موترفأ على عاثشة رضي الشَ عنها.
ivi










 العريش، وهي عيدان تصنع كهيئة السقف يُوضع الكرم عليها ؤِ وَغِّرِ





 ,ولم ينضج، وفائدة رخصته في الأكل منه فبل أداء حقه، ولا يتوهم أنه لا لا لا


(1) أخرجه البخاري فيّي كتاب المناقب $001 /$ نتح الباري. (r) سورة القصص، آية: vv.








 كلوا بعض ما رزقكم الله منها من الحالال، وفيه تصريح بأن إلنشاءها لألجا لألهم






```
حِّ
```







في كل شيء.

中


 الشعر من الغنم وهذه الأربعة تفصيل للفرش، اللذي هو معظظم ما يتعلق به
 و











 أي حين وصاكم بهذا التحريم، إذ أنتم لا تؤمنون بنبي، فلا طلا طريق لكم إلى



 من كان، أي لا يوفّقه ولا يرشده إلى طريق الخير والسعادة.

##   


 في القرآن الذي أوحاه إلّة إليَّ، وفيه تنبيه على أنّ التحريم إنما يُعِلم












 المذكورة التي حرَّمها اله، ولا دلالة في الآية على الحصر، وإنما هو ردّ




 الأصابع، كالإبل، والنعام، والأوز، والبط، قاله ابن عباس ومجاهِهر، وعن










 وأصرُوا على ادعاء قدم التحريم، وكذلك المشركون فيما نُقل من أحكام


 وهو مع رحمته ذو بأس 'شديل، وقد جمعت الآية بين الترغيب والترهيب.

## 











 الاستئصال . وبعد هلا التذكير، أمر اله النبي

 على أتم وجه؟ والاستفهام للتعجيز والتوبين، ولذلك عقبَ تِبْ تعالى علية،


(1) الأعراف، آية: YA.
(Y) قال ابن الجوزي 1ڭo/r: جعلوا هذا حجة لهم في إقامتهم على الباطل، فكانْهم =

تكذبون على الشا تعالى، وليس فيه دلالة على المنع من اتباع الظن على الإطلاق، بل فيما يعارضه نصرّ قطعي .


 لها، والحمل عليها، ولكنز شاء أن يترك للعباد، أمر الإختيار في الإِيمان

 و(اهلمَّ" اسم فعل أمر، بمعنىى أَحضر، وها وهات، ويستوي فيه الواحدُ،

 ضلالهم، والمقصود من إحضارهم فضيحتهم، وإظهار أن لا متمسَّك لهمّ،





 أهواء الذين يجمعون بين تكذيب آيات الشّ، وبين الكفر بالآلخرة، وبين الإشراك به سبحانه فإنهم جامعون لها متصفون بها .
=
 على المشيثة أيضاً، فلا حجة لهم لانهم تعلقوا بالمنيثة وتركوا الالمر . أهــ




 ادَّعوا على الأسلوب الحكيم، أي تعالوا أقرا أما حرَّمه ربكم عليكم علمك






 بالإحسان، المبالنةُ والنُلالثُ على أن تركُ الإساءة إليهما، غيرُ كانِّ في




 أي ما يُعْل علانية في ألحوانيت، كما هو دأب أراذلهمه، وما يفعلز سراً باتخاذ الأخدان، كما هو عادة رؤسائهم وكبرائهم، وتعليق النهي بقربانها، للمبالنة في الزجر، قال إبن عباس: كانوا في الجاملية لا يرون بالزنى بأنساً





 عقولكم التي تحبسها عن مباشرة القبائح المحرمة.








 ما يسعها ولا يعسر عليها، وهو اعتراض جليء جلاء به عقيب الأمر بالعدل،
 وموزون، إلا إذا كـان بميـزانٍ دقـيـق كميـزان الذهـبـ، وفي التزام ذلك فـي
 لا إله إلا. الش وأني رسول اللا إلا بإلحدى ثلاث : اليّب - أي المتزوج - الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماءةه .

$$
\begin{equation*}
\text { سورة النساء، آية: } 7 \text {. } \tag{r}
\end{equation*}
$$

بيوع الحبوب والفواكه، ، حرجٌ عظيم، كانه قيل عليكم بما في وسعكم،
 عنكم، ويجوزٍ أن يكون المعنى: جميعُ ما كلفناكم به ممكنٌٌ غير شاقّ، ،
 الواجب











 فإنها بأسرها في إثبات الثوحيل، والنبوة، وبيان الشريعة الغراء، وفارة والل ابن




(1) سورة النناء، آية:

الإسلام، الذي لا عوج فيه ولا انحراف. روي عن ابن مسعود رضي الشّ
 مستقيماً، ثم خطًّ خطوطاً عن يمين ذلك الخطُ وعن شماله، ثم قال: هذ هذه


 الكفروالضالالة، ولما كان الصراط المانر المستيم هو الجامع للتكاليف، وأمر





( إنزالنا القرآن على محمد



 ثتم لمَّا كان ركوب الجادة الكاملة يتضمن نعل الفضائل، وتلك درجة التقوى جاءت العبارة ولعلكم تتونون!!!.




 وعِ وعن ابن عباس المعنى" كي يؤمنوا بالبعث، ويصدّقوا بالثواب والعقاب.






理 دِرَاسَتِهْ لَنَفِفِينِ



 والنصارى، وتخصنيص الالزتزال بكتابهما، لأنهما اللذان اشتهرا خحينئذ من

 بابنزال الفرآن الكريم بلغتهم.


 وكونها بلسانكم، وهذا هو الجواب القاطع لكل من اعتذر، فإن القرآن بيّنهٌ




 من آيات الله، كافية في الكفر، فما ظنك بنكّكذيب القرآن المنطوي على




 المضارع क्يَصِدِفُونَهِ لإِفادة التجدد والاستمرار، أي هم في كفر دائم، وإعراض مستمر .





(1) قال الطبري Y YO/ خلقه

رَبِّكُ 任 أي أشراط الساعة الكبرى، كطلوع الشمس من مغربها، وخروج يأنجوج ومأجوج، والسياقُ الناطق بعدم نفع الإيمان، عند إتيان ما ينتظرونه، يستلُعئي




 قبل أو كسبت في إيمانها خيرأه|"(1)"وإنما لم يقبل الإيمان في ذلك الوقت ،

 عند الغرغزة، والمعنى : أنه لا ينفع الإيمان حينئذ نفساً، لم تقدّم إيمانها، أُو قدمته ولم تكسب فيه خيرأ، ومن ضرورة اشتراط النفع بتحقيق الأمرين معاً، أن الإيمان وححده لا يكفي في ذلك الحين، وفي ذلك خلافف بين المعتزلة


 بعض الواجبات، أو يرتكب بعض المحرمات، ولكننه يتوب ويموت قبل أن





(i) الحديث أخرجه البخاري Y (i


$$
\begin{aligned}
& \text { نفساً إيمأنها لم تكن آمنت من قبلُ، ثم قرأ الآيةه . }
\end{aligned}
$$

##  







 الحديث، دلالدٌ على أن هذه الفرق غير خارجة من الدين، إلذ جعلهم من
 في أصول الدين، بحيث يعادي الْمسلمون بعضهم بعضاً، كما فاريا قالت أم المؤمنين عائشة (رضي) في الثورة يوم قتل عثمان رضي الشا عنه: صإلا إلا إنَّ



 المفزّقون هم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة) (r)
(الحديث أخرجه أبو داود في السنة رقم EOqV والترمذي في الإيمان رقم IET (1) ولفظ الترمذي: (إذن بني إسرائيل تفزَّقت على ثنتين وسبعين ملة، وتنترت أمتي على ثلات وسبعين ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة، قالوا: ومن هي بارسول الشّ؟ قال : ما أنا عليه وأصحابي" .
 مخالفاً له، فإن الشا بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه =

 فيذيق بعضهم بأس بعض، بما تثيره عداوة التفرق بينهم من: الحروب
 أنهم كانوا جاهلين بما ارتكبوه.
 وَهُمَ لَ يُظَلْوُنَ

. كَبِ آلْعَلِمِينَ
友



 واحدة بواحدة
 أبدآ، لبقي على ذلك الاعتقاد أبداً، فيعامل بنيته . ول


= والنُّكل والآهواء والضهلالًات، فإن الهُ قد برأ زسوله منهم.








 القائلين: عزير ابن الش، والنصارى القائلين: عيسى ابن الشا .




 لأن إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته أي وأنا أول من خضع وألى ألىعن، وانقاد إلى امتثال ما أمر اله تعالى به.

عِّا

.

 شَقئٍ | أي والحال أنه خالق مالك كل شيء، ؤكلُّ ما سواه مربوب له





 من عمل بها من بعده - أي من بعد ممات من من سنّها ـ من من غير أن ينقص مبن






 وتمييز الحق من ألباطل .





(1) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الزكاة رقم liv الا وهو طرف من من حديث ظويل في



 للخطاب لرسول الشا به
 رعايتها، وأطاع الله في هذه الحياة، ويجوز أن يُراد بالعقاب عقاب الدنيا،


 سبحانه غفور رحبم بالذات، لا تتوقف مغفرته ورحمته على شيء، مبالغ في ذلك.
وما ألطف افتتاح هذه السورة بالحمد، وختمها بالمغفرة والرحمة، نسال الش تعالى أن يجعل لنا الحظ الأوفر منهما، إنه ولي الإنعام، وله
 والحمد الش الملك العلام، وصلى الها على رسولنا محمد عليه الصلاة
"(تم بعونه تعالى تفسير سورة الأنعام"]

*     *         * 



مكية وهي مائتان وست آيات


 . أَوْلِكَ
(الحّصَ
المعنى : أنا الله أعلمُ، وأفصِلُ .

 العزة والدجلال، وهي صفة مشرِّفة لقدره للمجهول جرياا على سنن الكبرياء، إيذاناً بالاستغناء عن التصريح بالفاعل،


 المقطَّعة، ومع ذلك فقد عجز بلغاوهمم وفصحاؤهم وعباقرتهم عن الإِتيان بمثله، وهر ما الختاره المحقفون من المفسرين.


 وتقديم الإنذار لأنه أهم بحسب المقام
 المكلفين، أي اتبعوا أيها الناس القرآن الذي أنزله إليكم ربكم، ففيه الهـدى والشفاء والبيان، وفي التعرض لوصف الريبريبة، مع الإضانافة إلى ضمير



 بذلك فتتركون ذين الشّ، وتتبعون غيره.
 دُ

.


 القيام إلى الصلاة، ومنا يراد أردنا إهلاكها
 عذابنا وبئتًا) مصلر والِّع موقع الحال، أي بائتين، والبياتُ : الإِغارة على

 والواقعُ أنه لا نوم فيها، فحاصل المعنى : أتاهم عذابنا تارنا تارة ليلاَ، كعذاب
 بالعذاب، لما أن نزول المكروه عند عند الغفلة أفظل وحك وحكايته للسامعين أزجر

 وخفض العيش، فإنها من دأب المترفين، دون من اعتاد الكدنح والتعب في

> النهار .
 فيها سبحانك اللهم
 وطمعاً في الخلاص، وهيهات! !|.

 ماذا أجبتم المرسلين؟ فإن قلت: قد أخبر الشا عنهم في الآية الأولىى، بأنهم





 الكفرة، وتقريعهم أيضاً، والحِاصل أنْ المكلَّفَين يسألون عن أمور أخرْ ،

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة المائدة، آية: 1.1. }
\end{aligned}
$$

والمواقفُ يوم القيامة شتَّى، ويسأل ربُّ العزة والجلال عباده فيها عن أْمور عديدة، فطوبى لمن أخذ بعضده السعد، فأجاب بما ينجيه！！！． يول

 أحوالهم، والمراد الإحاطة بأقوالهم وأفعالهم، لا يشدُّ منها شي؛ غن علمه سبحانه
（⿳⿵人一⿲丶丶㇒一⿸⿻一丿又二殳）
وَمَن خَفَّت مَوَزِنُرُ：
．





 أمتي، علي رؤوس الخلانقق يوم القيامة، فينثر له تسعة وتسعين سِحِّلًا، ، كلٌُ سِجِلّ مثلُ مدّ البصر، فيقول سبحانه：أتنكر من هذا شيئراً؟ أظلمكك كَتَتَي الحافظون؟ فيقول：لا، يا رب، فيقول سبحانه：أفلك عذرُّ فيهاب
 ولإنه لا ظلم عليكَ اليوم، فتخرج له بطاقة فيها（أشهد أن لا لا إله إلا الله،

 في كِفة، والبطاتُةُ في كفة، فططاشت السِجلَّاُُ، ونقلت البطاتُّ، ولا بِيثقل

مع اسم الشّ تعالى شيء"|(1) وشأن الميزان أن يوضع في إحلى كفتيه شيء، وفي الأخرى ضده، فتوضع الحسنات في كفة، والسيئات في كفة، فالنطق








 والمراد به الحسنات، أي فمن رجحت موان الموازينه التي تُوزن بها حسنانه




 الآية على أن عذاب الكفار متفاوت، ولا يُعقل أن يكون عذاب أبي جهل، كعذاب أبي طالب، والله تعالى أعلم.


``` . تَشَعُرُونَ
```

(1) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان رقم YYE ورواه أيضاً ابن ماجه، والحاكم وصمّتحه .





 تلك النعمة الجسيمة، وْفيه تحذير لهم من كفران النعمة.

##  

 ذريته، موجبة لشكرهم




 وكان من الكافرين. وهذا صريّا صريح في أن الأمر ورد بعد خلقه عليه السلام
 التصوير، والمعنى: أْنَّا أبتدأنا خلق آدم من تراب، ثم صوَّرناهِ، ثم بعد
الفراغ قلنا. .. الخ.

كا

وَا


 سأله وهو أعلم به؟ قلت: للتوبيخ، ولإظهار معاندته، وكفره، وافتخاره


 واختلاف العبارات عند الحكاية، يدلُّ على أن اللعين قد أدمج في معصية
 وُتِخ حينئذ على كل واحد منها، لكن اقتصر عند الحكاية في كل موطن،
 الحقيقة ليس بجواب، بل هو جواب مباب من حيث المعنى (r) استأنف به استبعاداً لان يكون مثله مأموراً بالسجود لمثله، كأنه قال: المانع أنّي خيرٌ


 إني أشرف منه، لأنك خلقتني من نار، وهي جوهر نوراني، وِّلِّلقته من طين، وهو ظلماني، وقد غَلِّط في ذلك، بأن رألى الفضل كلَّلهِ باعتبار



$$
\text { (1) سورة الحديد، آية: } 9 \text {. }
$$


 عله، إذا انا خير منه حين خلقتني من نار وخلقته من طين!!!.


 اللي دعاه إلى الاستكبار، والترابُ عدة الممالك؛، والنار عدة المهالكّ، والتراب منه الأمانة والإنماء، والنار مظنة الخيانيانة والإفناء، والتراء التابِ يطفيء
 من المقاييس، قال جعفر: الصادف: : أولُ من قاسن أمر الذين برأيه إبليس، قال اله تعالى له: اسجد لآدم، فقال: أنا خير منها!!! !.

##  

 المؤمنون يوم التيامة، وُقيل: إنها روضة بعدن، وكا وكانت على بُنَّز من من الأرض(")، وبعد العصيانٍ حُجب اللعين من السماء، التي هي مقره ومعبده
 بالهبوط، وفيه تنبيه على أن التكبر، لا يليق بأهل الجنة، وأنه تعالى طرده


 لِكِبْرِ، والصَّغَارُ بالفتح؛ النذلُّ أي إنك من الأذلاء، يذمُّك كلُّ إنسانِ،
(1) القول الأول أنها الجنة التي في السماء هو الصحيح، لأن الشه نعالى ذكر في سُورة
 يخرجنكما من الجنة فتشتفى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. والنك لا لا تظمأ فيها ولا تضحى وانظر المسألة مفصلة في كتابنا النبوة والأنبياءص •IV.



 اللعين بذلك أن يجد فُسحة من إغوائهم، ويأخذ منهم ثأره لاستحالته بعد البعث


 والمشهور أنه يوم النفخة الأولى (r)، دون يوم يوم البعث، لأنه ليس بيوم
 الدنيا، من صنوف الزخارف، وأنواع الملامي والملاذ، وما رُگِّب في الأنفس من الشهوات، ليمتحن بها عباده.

竍




(1) اخرجه اليبهي في ستنه.


 في سورة الحِجر بقوله سبحانه : هالال فإنك من المنظرين إلى يوم الوفت المعلومه.
 بالاغغواء خلق الغيّ بمعنى الضالل، أي بما أضللتني، وهو المروي عن ابن


 الإغواء، والآية تدل علىي أن إبليس كان عالماً بالدين الحق، ولذا قيل ：
 قعد لابن آدم بأطرقه، فقعدل له بطريق الإِسلام فقال ：＂آتَّسلمُ وتَزَّرُ دينك ودين آباثك؟ فعصاه فأسلم، ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال ：أتهاجر ووتذر أرضك وسمماءك؟ فعصاء فهاخر، ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد
 فوجاهد، فمن فعل ذلك منهم فنمات، كان حقآ على الله أن يُلدخله الجنةه（1）受 الأربع، التي يعتاد هـجوم العدوّ منها، ولذلك لم يذكر الفوق ووالتُحت


 حُبُّ الشَّهوَاتِ إلى عالم الزوح إلأَ فوة واحدة، وهي العقل، وما يصنع واحلٌ مع متعدذ؟ ．

－重受
（1）الحذيث أخرجه أحمد في المسند
 حبان ．





 ثمَّ الظاهر أن هذه المخاطبات للإبلس عليه اللعنة، كانت منه عز وجل وجل من غير واسطة، وليس المقصود بها الإكرام، بل التعذيب والتعنفـ.

##    . مِنَّ



 نادمينْ بظلمكما لأنفسكما .
 ليظهر لهما ما كان مستورآ من العورات، التي يقبح كشفها، وأراد بوس بوسوسته


(1) تال ابن قتيبة: المذؤوم: المذموم بابلغ الذم، والمدحورُ : المقصيُّ المبعد من رحمة





 للمِبالغة، لأن من يباري أحداً في فعلٍ يجدُ فيه، وقيل : المفاعلةُ على بابها
 الناصحين؟ فأقسم لهما، فُجعل ذلك مقاسمة.

##    






 أخذتهما العقوبة، وشؤم المعصية، فظهرت لهما عوراتهما، وأبصر كل
 يَيْصِفَانِ| طفق من أفعال الشروع، كأخذا وجعل، أي أخذا يضمَّان ورقة
(1) سورة:طه، آية: 110

 كان ذلك من ورق التين أو الموز


. الاغترار بقول العلو اللعين
تِ
 مِنَ آلكَحِيرِينَ أي ممن خسروا أنفسهم وسعادتهم.

屋

حو اهبطوا من سماء القدس إلى الأرض، بعضيكم عدو لبعض، ولكم في الأرض موضع استقرار وتمتع إلى حين النضاء آجالكمم.



كِ

(1) سورة طه، آية: 00.
"







 ظهور السوءات، إظهاراً للمنة فيما خلق الها من اللباس، ولما وا في العـا





 كَنَّ فيعرفون نعمته ويشكرونها، ويتورعون من العصيان والقبائح .
(1) قال الحانظ ابن كثير Y/Y/Y يمتر اله على عباده بما جعل لهم من اللباس



 التقوى ذلك خير كما إن الريش في قوله تعالى : \$ايواري سوآتكم وريشأِ مسبتعار من ريش الطير، لأنه زينتة ولباسه.



``` .
```



 الشيطان لكم، والنهي وإن كان متوجهاً إلى الشيطان، لكنه في الحقيقة


 قبيلة، وهي الجماعة المجتمعة، التّ يِقابِل بعضهم بعضاً، أي إن إن الشيطان
 فهو لكم بالمرصاد، فاحذروا كيده ومكره، ورؤيتهم إيانا من حيث لا لا نراهم،
 من حيث لا تراه، فاستعن بمن يراه من حيث لا يراهو، وهو اللا البحير الستار ، ويشهد لما قلنا ما صح لرؤيته
 الشر، أولياء، أي أعواناً وقرناء مسلّطين عليهم، بسبب الكفر والضالال.


 تَوُوُوْونَ




 فيها الشّ، ونطوف كما ولدتنا أمهاتنا، فردً اله عليهم بقوله:


 أنكذبون على الها وتنسبون إليه القبيح، من غير علم ولا دراية؟.



 كا 中
 فيجازيكم غلى أعمالكم؛ وإنما شبَّه الإعادة بالإبداء، تقريراً للإمكانها
 الخبر اتبعث كل نغس على ما ماتت عليها. .


(1) أخرج مسلم في صحبحه قالل: كانت العرب تطون حول البيت عراة، وكانّ المراة تطوف بالبيت عريانة وتقول: من بعيرني تطرافافئ تجعله على نرجها وتقول:
 نأمر الرسول




\%

 والزينة: ما يزين الشيء، والمراد منا الثياب الحسنة المعتادة، بدليل







 وهذا وعيد شديد لمن أسرف.



هو هِ


آلِرْزَّعِّ المستلذات من المآكل، والمشارب، والملابس، وفيه دليل غلى








 والضار لا يعلمه

## لِ 



 تخصيص، ويراد به جميع المعاصي، وقيل: إن الإثم هو شرب الخما الخمز،



(1) أخرجه الترمذي في الأدب رقم •Y Y Y بلفظ إإن الهُ بحب أن يُرى أثرُ نعدته على عبده، وقال







 سعادتها، فإنَّ الكذب على الشا أساسُ الكفر والضلال.







 المراد بها الساعة في مصطلح الناس (وَلَا يَتْنَّدِمُوْنِ




 والنوع اللاني: الأجل المقدِّر لحياة الأمم، سعيدة، وعزيزة بالاستقلال، ،

والرفاه، التي تنتهي بالشقاء والمهانة، وهذا النوع منوط بسنن النّ تعالى في الاجتماع البشري والعمراني، ، وأسبابُه محصورة في مخالفة هني الفي الآيات، بالإسراف باقتراف الفواجس والآلامام، والبغي علي الناس، فما من ألما أمة من أمم الأرض، ارتكبت هذه الضلالات وكثرت فيها المنكرات، إلا أهلكها (1)

 لأنهم إذا كانوا من جنسههم، كان أقطع لعذرهم، لأنهم يعرفونه وأحوراله

 والتكذيب، وأصلح عمله، فلا خوف عليهم في الآخرة، ولا هم ميحزنون على ما تركوه في الدنيا


 (الذين كذبوا| للمبالغة في الوعد، والمسامحة في الوعيد.




(1) يدل على هذا قول الرسول
 كثر الفسون والفجور ، رؤاه البخاري.









 يستحق العبادة، حيث اتضح لهم حاله وضلاله، وما ذُكر إنما هو للتحسر

 عديدة، والأحوال شتى.





倍
 يعني كفار الجن والإنس، قدم الجن لمْ
 بالاقتداء بها، فيلعن الأتباع القادة، يقولون: أنتم أوردتمونا هذه الموارد
 فوجاً فوجاً لاعناً بعضهم بعضاً، إلى انتهاء تلاحقهم، باجتماعهمب في النارْ،





 فلذا طلبتم استحقاق الرؤساء الضصف دونكمّز



 إجرامكم وكفركم.

重奥


 هو شأن أدعية المؤمنين وأعمالهم وأرواحهم لتتصل بالملائكة وفي الحديث
 اخرجي أيتها النفس الطيبة، التي كانت في الجسد الطيب، الخرجي حميدة وأبشري بروحِ ورَيُحان، وْربتِ غير غضبان، يقال لها ذلك حتى تنتهي إلى
 زوج الناقة، والعرب تضرب به المثل؛ في عظم الخلقة، كقول الشاعر
 عظم الجرم وهو البعير، فيما هو مثل في ضيق المير المسلك، وهي وهو ثقب







 النبي
 عبَّر عنهم بالمجرمين تارة، وبالظالمين أخرى، للتنبيه على أنهم بتكذيبهم


 عدم دخولهم الجنة بدخول البعير بخرق الإبرة من اللطافة ما فيه!!.
(1) هذا طرف من حديث طويل أخرجه أحمد في المسند



(Y) سورة الزمر، آية: 71 .
(؟) أخرجه ابن مردويه، وانظر اللر المنتور للسيوطي.

## 



 ك كُتْترْنَعْمَونَ

 عنها

 اكتساب النعيم المقيم، |بما تسعه طاقتهم، ولا يشُقُ عليهم.
 حتى لا يكون بينهم إلا التواد، وعن علي كرم الشا وجهه: (إني لأرجو أن
 بتحققه والغل: الحقُد زوى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: :قال




(1) أخرجه ابن جرير الطبري عن قتادة عن علي رضي اله عنه، وانظر تفسبر ابن كثير .rre/r
(Y) الحديث أخرجه البخاري بهذا! اللفظ في كتاب المظالم V-10 وتتمته: افنو الذي نفي محمد بيده، لآلحَدُم أهــى بمنزله في الّجنة، منه بمتزله كان ني الدنياها.

 الشا وتوفيقه، لما وصلنا إلى هذه السعادة، وهذا القولُ لالِّا من أهل الجنة،


 وهذا مصداق ما وعدونا من الجزاء على التوحيد، والعمل الصالحالح، ولا ولا





 أي بسبب أعمالكم الصالحة، سمَّاها ميراثاً، لأنها لا تُستحق بالعمل، بل بل هي محض فضل الشا كالميراث، وزعم المعتزلة أن دخول الْ الْ الجنة





 أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الشّ، فاله: ولا أنا إلا أن يتغمدني الهّ برحمةِ منه وفضل،(1)"
(1) الحديث أخرجه البخاري في الرقاق ror/L ومسلم رقم rA17 في المنافقين.











 والمراد الإعلام بلعنة الشا تعالى لهم، زيادة لسرور أصحاب الجنة، وجزع أصحاب النار .
 ويمنون الناس عن دين الإِسلام، بالنهي عنه، وإدخال الشنبه في دلائله




.


على الآخر، وإنٍ لم يمنع وصول النداء، وأمور الآخرة لا تُقاس بأمور

 بهم سيئاتهم عن الجنة، وتجاوني

 الوجوه وحسنها في أهل الجنة، وسوادها الحنا وقبحها في أهل النار، والنار والسيما:


 . ${ }^{(1)}$ (1)


 أبصارهم جهة أهل النار
 الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيناتهم، وكان مصيرهم مجهولاً.



(1) قال ابن مسعود والحسن: والش ما جعل الش ذلك الطمع ني تلوبهم، إلأكا لخير أراده لهم،





 اللذي دفع عنكم؟ وهل نفعكم أتباعكم وأنصاركم وجمعكم للمال؟

 الدنيا الذين حلفتم أن الشه لا يعبأ بهم؟ والإشارة إلى ضعفاء أهل الجنةه



 ادخلوا الجنة على أكمل سرور، وأتم حبور، مع الخلود في دار النعيم.








 اله في الآخرة بشدة الجوع، والعطش، جزاء وفاقاًا.



 ما يفعل الناسي بالمنسي، من عدم الاعتداد بهم، وتركهـم في النار، تركا تراك
 له، والجزاء من جنس العمل .
شبَّه عدم إخطارهم يوم القيامة ببالهم، وعدم استعداد
 منكرين أنها من عند الله، فالمعنى: نتركهم في النار النار تركاً مستمراً، كما كانوا منكرين أن الآيات من عند الهّ تعالى إنكاراً مستمراً.






(1) تال ابن عطبة: النسبان في هذه الآية بمعنى الترك، أي نتركهم في العذاب كما نركوا


علم منّا بوجه تفصيله، مما بحتاجِ إليه المككلفون لتزكية أنفسهم، وتكمكيل

 من آثاره، والمقتبسون فمن أنواره.






中突

 بطلان ما كانوا يفترونه من أن الأصنام شفعاؤهم يوم القيامة.

مُ إِ


 خالقكم ومالككم الذي خلق الأجرام العلوية والسفلية في مقذار ستة أيام
(1) قال الطبري: أتسم المساكين حين حلَّ بهم العقاب، أن رسل الشه قد بلّنتهم الرُسالة؛.
 جامع اليبان


 أن له تعالى استواء على العرش على الوجه الـلى الذي عنا

 به، ولم يذكر العكس للعلم به، أو لأن اللفظ يحتملهما، غشي المي الشيءُ الشيء: أي : غطًّاه، والمعنى: أن الشا تعالى قد جعل الليل وهو الظلمة، يغطي


 إذ هي ليست قادرة بنغسها، وإنما يتصرفن على إرادة المدبر لهنَّ، وهذه


 الموجد والمتصرف، الموجد للكل، والمتصرف فيه على الإطلاق، يفعل
(1) قال القرطبي YMQ: لو أراد اله لتخلقها في لحظة، ولكنه أراد ان يعلّم العباد التبت ني الأمور .


 في القرآن العظبّ، من صفات الرب الجليل، بلا تنبيئ ولا نتطيل، ونترك الكيفية ني
 مذهب السلف الصالح، وهو إمرارُما كا جا جاءت، من فير نكييف، ولا ولا تنيبي، ولا
 شي، من خلته وليس كمثله شيء وهو السميع البصير| .
 وعلا عن كل نقص، فهو الخخالق المبدع للكائنات، الذي أتقنَ كلَّ شيء خَلْقَهِ .



 بالربوبية، والمتغرد بالخلقَ والأمر، أمر عباده أن يدعوه مخلصين لـه الدين،




 وأخرج الشيخان عن أبي موبىى الأشعري قال: (اكنا مع رسول اللّ



 دعاء لا تضبرع فيه ولا خشسوع، لقليل الجدوى، عديم الوقار .
(1) هذا من الأسلوب البياني البليغ، نقد جمعت هنه الآية - على وجازنها - جميع الأمور والشؤون على وجه الاستفصاء، فله سبحانه الملك والملكوت، والأثباء والمخلوقاتات،


والمعاني الكثيرة، وهذا ضربَ من إِبا
 استحباب خفض الصوت بالذّكر .

وترى كثيراً من أهل زمانك يعتمدون الصراخ في الدعاه، خصوصاً
 يدرون أنهم جمعوا بين بدعتين: رفع الصوت في الدعاء، وكون ذلك في في المسجد، روي عن ابن جريج أن رفع الصن الصوت بالدعاء الداء، من الاعتداء
 المجاوزين لما أمروا به في كل شيء، فيدخل فيه الاعتداء في الدعاء، دخولا أولينآ، ونبَّه به على أن الدناعي ينبغي أن لا يلا يطلب ما لا لا يليق به،

 وحسب المرء أن يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما ورا فرَب إليها منا من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرَّب إليها من قولِ وعمل، ثم قرأ أِّنَّهُ لاَ ـيُحِبُّ المُعتَدِينَ| (1)
 النفوس، والعقول، والدين، والأموال، والأنساب، والآلآداباب، ونحو ذلك

 وَطَمَعَاُِّا أي خوناً من عقابه، وطمعاً في ثوابه، وقيل معناه: كونوا جامعين بين الخوف، والرجاء، والآية الأولى لبيان شرط الدعاء الدياء وهذه لبيان فائدته
 في أعمالهم، وشُؤنهم وسائر أمورهم، لأن الجزاء من جنس العمل، فمن
(1) الحديث أخرجه أحمد في المسند
 وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأفالالها وكذا وكذا، نقال لي يا با بُّيَّ سمعت رسول
 الجنة أعطينها وما فيها من الخير، وإن أُعذت من النار ألذت منها وما فيها من الشرٌّه.

أحسن العبادة نال اللواب، ومن أحسن في الدعاء، الستجيب له، ومن أحسن في
 المحسنين بالمؤمنين. وقال مطر الوزَّاق : أاستنجِزُوا موعودَ الهُ اله بطاعْته، فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين"|(1).


 رحمة، لأنه سبب لحياة الأرض الميتة، وعن أبن عمر أن الرياح ثمانية: أربع منها عذاب، وهي: القاصفُ، والعاصف، والصرصر، والعقيم، وأربع منها رحمة، وهي الناشرات، والمششرات، والمزسلات، والنارايات،
 من دَوْح الها تعالي، تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب، فإذا رأئشوها فالِ









 (ألْكَلِكَكِ أي كما نحييه بإحداث القوة النامية فيه، وتطريتها بأنواع

 تتذكرون فتعلمون أن من قدر على ذلك، قدر على هذا من غير شبهة.


 (الْ





 خبيث وفي الحديث عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول اله اله
 منها طائفة - أي قطعة طيبة - قبلت الماء، وأنبتت الكلاً والعشب الكثير،
(1) هذا مثل ضربه الها للمؤمن والكافر، فالأرض إذا كانت طيبة التربة، يخرج النبات فيها أخضر زاهياً وافياً، كذلك مثل المؤمن يسمع الموعظة فينتفع بها، فالمؤلمؤلمن طيب
 السبخة المالحة التي لا خير فيها ولا بركة، ولا ولا يستفاد منها بشيء إلا ظهور البعوض


وكانت منها أجادب ـ جمع أجدب وهي الأرض التي لا تنبت ـ أمسشكت



 الذي أرسلتُ بها(1)
ثم إنه سبحانه وتعالتى عقَّب ذلك بما يحققة ويقرّره من قصص الأْمَ



 فمَكَث يدعو قومه تسعمائة وخمسين سنا




 قال عليه السلام وأخافُ ولمُ يقطع حنواَ عليهم، واستجلاباً لهم بلطف:
(1) الحديث أخرجه البخاري \% / (1 في العلم، ومسلم رقم YYAY في الفضائل..

ذهاب عن طريق الحقًّ والصواب
لنا عن عبادة آلهتنا، الذين هم شفعاء لنا عند الشا

 ضلال فإن التاء للمرة، فيرجع حاصل المعنى : لِس بي أقلُّ قليل من
 كونه رسولا من اللّ تعالى مبلغا لرسالاته، في معنى كونى المستقيم، فكان في الغاية القصوى من الهدى، أيْ أنا رسول وأيَّيَّ رسول كائن من رب العالمين .




 الأمور الآتية، أو أعلم من شؤونه عز وجل وجل وقدرته على أعدائه، وسننه، في نظام العالم وما ينتهي إليه ما لا تعلمونه أنتمه، قيل : كانوا بقوم حل بهم العذاب قبلهم، فكانوا غافلين لا يعلمون ما يعلمه نوح.




على مقدّر كأنه قيل: استبعدتم وعجبتم من أن جاءكم وحي من ربكم


 يكون ذا جهتين : يستفيضن مُ علم عالم الغيب بتجرده، وصفاء روحه، ويُفيض









 في البصر، أي عميت قلوبهم عن معرفة التوحيد، والنُبوة، والمعاد.

重 نَنَّقُونَ
 رَّبِ ألْعَلَِمِنَ



中ا


 يعني أفلا تخافون ما نزل بهم من العذاب؟.



 آكَكْذِبِيتِنج أي فيما ادعيت من الرسالة.

 لهدايتكم من رَبِّ العزة والجلال.

رول
أنا رسول ناصح مرسل إليكم بالهداية من رب العالمين.






 الفلاح والنجاح

هِ

畣







والطنيان.







名

 كناية عن عذاب الاستئصال، أي أمكلكنام بالكلية حيث جاءتهم ريح عقيم
 يرعووا عن ذلك أصلاّ، وفائدة هذا النفي، التنبيه على أن مناط النجاة، هو

الإيمان بالشا تعالى، كما أن مدار البوار، هو الكفر والتكذيب، فهو كالعذر
عن عدم إمهالهم.
 ءَ








.
 الحجر، بين الحجاز والشمام، وسميت باسم أبيهم الأكبر ثمود المنتسب إلى

 حيث الشُرائع، إلا أنه جمع بينهم في التوحيد، حيث سلك كلم كل واحي مسلك الآخر، ومن سنة القرآن الكريم في تير تصص الأنبياء، أن يذكر ما ما كان
 حكى هنا عن صالح، وأنه ذكر الآية التي أيده الشا تعالى بها، ونيا وفي قصته من سورة هود أنه ذكر الآية بعد رد الدعوة، وكل ذلك صحيح هَكْذِهِ




 أرض الله، وعدم التعرض للشرب، إما للاكتفاء بذكر الأكّل، ولتّعميمه له










 الجبال في الستناء، في اللبيوت المنحوتة، لما فيها من القوة التي لا تؤؤر فيها الأمطار والعواصف، ويسكنون السهول في سائر الفصول للزراعة
سورة البشعراء، آية: 100 .
(r) (r) يروى أن قوم صالح خرجواً في عيد لهم،' وطلبوا من نبيهم أن يأتيهم بآية: بامرة تدل


 شرب يوم آخر، ومع ذلكُ أقدموا على قتلها فاهلكهم الشا.

والعمل ونَّذْ
 تُشْكَر، فلا يُغفل عنها، فكيف بالكفر!؟.
.

 رَّبِّهَ

 كلام فبه ولا شبهة فيه لوضوحه، وإنما النما الكلام في وجوب الإيمان بها

فنخبركم أنّا به مؤمنون" (1)
名 غلواً في الإِرار على الكفر، نكايةً بالمؤمنين.
 في النحر، لأن ناحر البعير يعقره ثم ينحره، أسند العقر إلى جميعهم، لأنه







$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة القمر ، آية: YQ. }
\end{aligned}
$$



 لهم ذلك، ولهذا جاء اللفظ معطوفاً بالفاء، التي تفيد التععيب.
 الأرض، وقال مجاهد هي الصيحة، وجمع بين القولين، بأنه ألخذهتهم



 وفي أرضهم خامدين، وأْل الجثوم البروك يقال : الناس جنوم أتي قعود
 كام، فقد خمدت أنفاسهم على التمام.

## ولَ 






(1) الرجفة: الزلزلة، والاضطراب الثبديد، وقد اجتمع على قوم صالح الصيتُ،
 فتد جمع الها بين الرجغة وإلصيحة، عقوبة على إبزامهمه.

يا فلان، يا فلان بأسمائهم، وقال: لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ رُوي أن صالح عليه السلام لما نجا


 ابن ثمان وخمسين سنة، وفي الحديث الالا تدخلوا
 وفي الحديث حث على الاعتبار، والخوف عند المرور على ديار الظلمة، المهلكين بالعذاب والدمار .

(وَوَوطًا \$معطوف على ما سبق أي وأرسلنا لوطاً إلى قومه، وإنما



 والتوبيخ أي أتنعلون تلك الفعلة، المتناهية في القتح، وهي اللواط؟ (و)
 الحديث: دثم تُنَّ رأنَّه وأسرعَ السيرَ حتى جاز الواديه،
 الشنيع، فإن مباشرة القبيح قبيح، واختراعه أقبح، وهو أمز مستقذر، تعافه

 اللذكور في أدبارهم.
 واللام، مزيد توبيخ، كان ذلك أمر لا يتحقق من البشر، وفي إيراد لفظ
 الذي عُهد بين الزوجين

 المبانرة، ظلب الولد، لا قضاء الشّهوة فقط، وعمل تلك الفعلة القذلرة
 الاشتهاء عند ذوي الطباع السليمة، كما يؤذن به قوله سبحّ
 فلهذا أقدمتم على هذه الرذيلة القبيحة.
لا

 مقصود الأشقياء الاستهز:اء والسخخريـة بلـوط ومـن معـه، وبتطهرهــم مبـن الفواحش وتباعدهم عنها، والافتخار بما كانوا فيه من القذارة، كمنا يـون الونا الفسقة لبعض الصلحاء إذ| وعظهم أخرجوه عنا وأريحونا من هذا المتزهد.




 لتغليب الذكور
 عليهم إرسال المطر، وهي حجارة من سجيل كما قال سبحانه : وأَأَمطَّزنَا
 خطاب لكل من يأتي منه التأمل والنظر، تعجيباً من حالهم ، ولمّ وتحذيراً عن

 بإبراهيم عليه السلام، وفي هله الآيات دليل على أن الني اللواطة من أعظم الفواحش. أخرج البيهقي عن أبي هريرة وصححه الحاكم عن النبي







(أخرجه البيهتي والحاكم وصححهه، وانظر الدر المنثور للسيوطي.

واختلفوا في مدين، فقيل: إنه اسم البلد، وقيل: إنه اسم القبيلة وقيل هو

 يقول
 المعجزة، لأنه لا بد لمبدعي النبوة منها، فهله الآية دلت على أنها حصنلت له، ودالة على صدقه، إفأما تلك المعجزة ما هي؟ فلان فليس في القرآن دلآلة عليها، كما لم تذكر أكثئر معجزات نبينا شاهدة بصحة نبوتي، توجب عليكر الِّكم الإيمان بها، والأخذ بما أمرتكم به

 أساس العقيدة، وقفى عليه بالأمر بإيفاء الكيل والوزن، لأن سنة الأنبياء إلألألألوا

 تنقصوا الناس حقوقهم، وإنما قال أشياءهم للتعميم، تنبيهاً على أنهم كانوا يبخسون الجليل والحقير، والثقليل والكثير، والبخس من خساسة النفّس، ودناءة الهمة، ومتابعة :الهوى والظلمه فالله تعالى يحب معاللي الألمور


 الأنبياء بالشرائع والأحكام البخس والإِسساد (\$)

(1) أخرجه ابن عساكر وذكره ابن كثير VV\&/Yع عن الثوري أنه يقال له خطبب الأنبياء.




. (俞
 |\$ تُوعِدُونَ


 وَتَتْنُونَها

 بالبركة في النسل، وكنتم فقراء فجعلكم موسرين، وكتي وكتم أذلة فألـة فأعزكم



واعتبروا بـمّ، واحذروا من سلوك مسالكهم .




ولا حيف فيه ولا ظلم (1)
(1) قال أبو حيان: وهذا الكلام من أحسن ما تلطَّف به في المحاورة، إذ أبرزز المتحقّق

في صورة المشكوك، وهو من بارع التقسيم، فيكون وعداً للمؤمنين بالنصر، ورعيداً للكّافرين بالعقوبة والخسار .

居




宛




 في دينكم، ولو كنا كارهين لملتكم؟؟ وهو الستفهام يُراد منه الإنكار ملى سوء صنيعهم القبيح، حيث يريدون إكراههم على الكفر .











نَعْبُدَ الأصْنَامَه؟(1) وكانَ


 التوكل عليه سبحانه: إظهارُ العجز، والاعتمادُ عليه، أي اعتمدنا




"


 اتباع شعيب على ما هو عليه من الهلى والإِيمان، خسارة وشقاوة، ويا لهم من سفهاء! !
(


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة إبراهيهم، آية: مه. } \\
& \text { (Y) سورة هود، آية: ع } 9
\end{aligned}
$$

ولعلها كانت من مبادئ الرجفة، فأسند إهلاكهم إلى اللسبب القرّيب تارية،

 وحاصل المعنى: :أنهم عووقبوا بتوعدهم السابق لنبيهم بالإخراجّ، وصانروا


 فصاروا هم الخاسرين، لا المتبعون لَّه.

## 

 عليه السلام بعدما هلكوا تأسفاً عليهم، ثم أنكر على نفسه ذلك، فقّالّ :


 وبإقامة الظاهر مقام الضمير، للإشعار بعدم استحقاتهم التأسف عليهمه،
 السلام بعذ هلاك قومه، :نزل مع المؤمنين بمكة حتى ماتوا هناك.
ثم ذكر تعالى سنته الإلفية، في الإنتقام ممن كفر به، وكذّب رسله، وعاقبة الطغاة المجرمين، ،بالاستدرأج لهم من الشدة إلى الرخاء، ؤلى الفقر إلى الغنى، فقال سببحانه:


 النفوس، وخمدت الأجشنام، فأصبحوا في دارمم جاثمين .




حذنٌ تُديره: وما أرسلنا في قرية من نبيّ، فكذّبه أهلها، إلاً أخذنا أصحابها، وعاقنامم بالبؤس والفقر، والجبع والمرض، وأنواع البلايا


ربهم، ويتوبوا من ذنوبهم11.



 كفراناَ للنعمة: هذه عادة اللمر، وقد أصاب آباءنا مثل ذلك من البلايا والمصائب، فلا ينغين لنا أن ننكره، وليست هذه بعقوبة من الش لنا لنا، فكما أن آباءنا قد ثبتوا على دينهم، ولم يتقلوا عنه، مع ما أصابئهم، فائتوا أنتم
 ببالهم شيءٌ من المكاره، والأخذ فجاةً أشدُّ، وحسرته أعظم، لأن المرء إذا رأى مثّدمات الابتاءاء، يوطّن ننسه عليها، بخلاف حال الفجأة.






中



 الأرض بالنبات والثمار، والموان المواشي والأنعام




 لرسول الهِ





 الغفلة، أو يشتغلون بما لا ينغعهم، كانهم يلعبون.


(1) سمَّى تعالى إمهاله لهمه، 'واستدراجه للهم بأنواع النعم مكراً، لأنه في صورة من يمكر



بالكفر وترك النظر والاعتبار، وأضاعوا فطرة الله، التيي فطر الناس عليها،




 فيه تهاون، وعدم مبالاة بالشه تعالى، فذلك كبيرة، وهو الأظهر ، والش أعلم.










وأخبار الأمم المهلكة، فضلاً عن التدبر فيها.




(1) سورة يوسف، آية : AV.
(






 والضهال. والغرضُ بيان أنهم استمروا على التكذيب، من لدن الدن مجّي؛











 أكثرهم إلاً عُصاة فاسقين، خارجين عن الطاعة والامتثال لأمر الشّ. قال ابن كثير : والعهد الذي أخذه عليهم، هو ما فطرهم عليه،
(1) سورة يونس، آية: سז.

وأخذه عليهم وهم في الأصلاب، أنه ربهم ومليكهم، فخالفوه وعبدوا مع الش غيره، بلا دليل ولا حجة من عقل ولا شرع．

㢄

㢄


 بها ظلماً وعدوانآ، وأصلُ الظلم：وضعُ الشيء في غير موضعهُ، فلما فلما

 السامع ماذا آل إليه أمر المفسدين الظالمين؟ كيف أغرقنامم أجمعين، فلم
 يستلزم الإفساد．



理
 مالك أمركم．
 لا أقول على الله إلا ما هو حق وصدق！！يعني أني رسولٌ، والرسول لا



 بني إسرائيل حتى يذهبوا 'معي إلى الأرض المقدسة.




يقتضي إظهار الآية.



 الحيَّات، وقال آخرون: إنه الحية مطلقاً، وإيثار الجملة الاسمية، للدلالة



 معجزات الأنبياء، عن دجل النحرة.
 فاغرةً فاها، وتوجهت نُحو فرعون، فقوثب عن سريره هارباً وأحدنث،
 معك بني إسرائيل، فأخذلها فعادت عصا، والآية من أقوى أدلة جواز انقلاب الشيء عن حقيقته، إذ لو كان تخييلً لبطل الإعجاز، ولم بكن



 بيضاء بياضاً خارجاً عن العادة، فقد كانت تظه مان منير منيرة شفافة كالشمس تأتلق، وكان موسى عليه السلام آدم ـ أي أسمر ـ شديد السمرة، فكان إلان الـا أخرجها ظهرت مضيئة كأنها فلقة قمر .

## "  . .

 عَكِيّ ه أي مبالغ في علم السحر، وماهرٌ فيه، قالوه تصديقاً لفرعون، لأن
 إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمْ
 من كلام فرعون، أَيَّ تشيرون عليً في أمره؟ فهو من الأمر بمعنى المشاورة.


 يجمعون إليك السحرة، من جميع مدائن مصر، فإن غلبهم موسى صدَّقناه، وإن غلبوه علمنا أنه ساحر، والمدائن جمع مدينة.
 والتدبير، يغيٌِرون شيئاً من التقدير، ولم يعلمورا أن الحق غالب .



 إلى الإربال، ومبادرة الحاشرين والنسحرة إلى الامتالنال، واختلف في في عددهم،＇نعن كعب أنهم اثنا عثر ألفآ، وعن ابن إسحق أنهم كانوا خميسة


 أن تجعل لنا أجرآ كبيراً إن غلبناه．
中 لكم لأجراً وإنكم مع ذُلك لمن المقربين عندي، وفي ذلك من التزغيب والتحريض ما لا يخفى．
金

中

وصاروا من المقربين عند الهّ، لا عند فرعون（r）
（1）ليس في هذه الأقوال سند يوثنق به، ولكنهم كانوا جمعاً كيراً، جاؤوا من أْصىى


 بامر موسى كما بقول الواثنق من نسنه：هل أبدا أنا أولاً الم تبدا أنت؟．



 حقيقة له، ولذا لم يقل سبحانه (اسحروا الناس") فالآية على حلدِ قلى قوله

 والمعجزة قلب ذلك الشيء حقيقة، كقلب العصا إلى ثعبان، وإلخرأج النا الناقة

 رآه، يروى أنهم ألقوا حبالاً غلاظآ، وخشباً طوالاً، وكانوا قدا قلد طلوا تلكا تلك





 تأييداً لرسله، كقلب العصا إلى ثعبان، وإلحياء الموتى، وإنطاق الحّ الحجر أو

الشجر، وأمثال ذلك من معجزات الرسل الكرام


.
(1)
(Y) سورة البقرة، آية: (Y)
rov

 وتزدرد ما صوّروه من الإفك والكذب
 وحضره، وبطل إفك السخرة وكذبهم، وسعي فرعون وشيعته.





 وقصدت الناس ففزعوا، ووقع الزحام، ثم أخذها موسى فعادت فيا في يذه عصا كما كانت، فلما زأى السحرة ذلك عرفوا أنه معجزة، وليس :من السحر، فعند ذلك خرُوا إسجداً له رب العالمين الما
保

 فرعون، وأكدوا ذلك بذكِر هارون مع موسى، قالل قتادة: : كانوا أول النهار سَحَرة كَفَرة، وفي آخر النهار شبهداء بررةة.


YOA
|







 وهذا وعيد ساقه بالإجمال للتهويل، ثم عقًّه بالتفصيل فقال:


 على شجرة أو عمود. أياماً أو شهوراً، ليكون زجراً للآخرين.
 ربنا راجعون، فيحكم بيننا وبينك.


 طلباً لمرضاتك، نم أعرضوا عن مخاطبة فرعون وفزعوا إلى الشا عز وجل

(1) قال الطبري r/ ورجله اليسرى، أو يقطع يده اليسرى ورجله اليمنى، نيخالف بين العضوين في

التطع
 رأى ذلك خحاف من موسنى أشد الخوف، فلذلك لم يتعرض له بسوءه.

 قَهِهُوِهِ



- وَيْتَتَ

 دعوة الناس الى دين موسى والخروج على فرعون، دوي عن ابن غباس





 أيدينا، ولم يذكر حقيةة الحال، وهو كونه خائفاً من موسى.
(1) ذكر المفسرون أن فرعون كان في زمنه للناس آلهة تُعبد، من بقر وأصنام وْغير ذلكَ،

 والتذل لك

ل وا


 أنه ليس الأمر كما قال فرعون، فإن القهر والغلبة لمن صبر، واستعان بالهّ، والعاقبةُ للمتقين أي الظفر والنَّْْرُ لمن اتقى الهُ تعالى .产
 فرعون به من إعادة قتل الأولاد، وسائر ما يفعل بهـمّ، وذلك اشت اشتكاء من



 تَعْمَوْنَه من الإصلاح والإِفساد، ليجازيكم على حسب ما يوجبه عملكم.

كِ ولَ

 . يَمَلَوْونَ

 إلى حال، إلى أن حلَّ بهم عذاب الاستئصال، والمرادُ بآل فرابّ فرعون: أتباعُه












 والأصل في هنا أن العرب كانوا يتفاءلون بالطير، فإن خرج أحدهم لمقصذه،




 للإشعار بأن بعضهم يعلمr: ولكن لا يعمل بمقتضى علمه، عناداً واستكباراً.
(1)











 فاستجاب الش تعالى دعاءه، ولهذا جاء الهاء العقاب سريعاً، قال تعالى مبيناً ما

أصابهم من البلاء.



 بك، فدعا فكشف عنهم، فنبت من العشب ما لم يعهد مثلُه، قالوا: هذا

 الأرض، وهمو جند من جنود الله تعالى، يسلطه على من يشاء من عباده ،


 لثن كشفَ الشه عنا هذا لنؤمننَّ لك وأعطوه عهداً، فلدعا ربه فكشف الها وله


(1) أخرجه أبو داود في الأطعمة رفم זMAM، وابن ماجه في أبواب الصيد رتم MOA.





 وجعلت الضفادع تقذف أنفسها بالقدور وهي تغلي، نقالوا: ادع الثنا زبك في كثف هذا، فدعا فكشف عنهمه، فرجعو! إلى كفرهم وطغيانهمه، فنعّعث


 تمكث فيهم من السبت البى السبت، ثم ترتفع عنهم شهرأ كما ذُوي غن


 طغيانهم وعتوهم، وإغراقهم في الضلال

 ادع لنا ربك ليكشف عنا البلاء، بحق ما أكرمك بك به من النبوة، والمكراد

 لئن كثشفت عنا الرجز، لُنُؤمنن ولنرسلن معك أتباعك من بني إسرائيل.




عنهم ذلك البلاء، فاجأوا النكث من غير تأمل، ونكثُ العهد: نفضُه، وأصل النكث فلُّ طاقات الصوف المغزول، فاستعير لنقض العهد بعد إبرامه.
 غَمْلِيِنِ


. يعَرِشُونَ
中

 بالآيات، والإعراض عنها، وعدم الإِععان والقبول لدعون الانوة موسى عليه
 فلذلك كان الهالك لهم بالإغراق .
 واستخدام النساء، وهم بنو إسرائيل، ذكروا بهذا العنوان، إظهاراً لكمال







(1) الحديث أخرجه الترمذي في المناقب رقم 1 (189 ولنظه عن زيد بن ثابت أن رسول =








 من الجنات، أو ما كانوا :يرفعونه من البنيان كصرح هامان .



 أحدثوه من الأمور الشنيعة، بعد أن أنقذهم اله عزَّ وجل من استغعباد
 الشا




= أجنحتها عليها، .



 فوصفهم بالجهل المطلق، وأَكَّد بإنَّ، لأنه لا جهل ألعظم مما رأى منهم ولا أشنع！！．



 الها تعالى، لأنه كفر محضض، وإنما بالغ فيه بالمؤكدات، تنفيراً وتحذيراً عما طلبوا．

閤


 والاستفهام للإنكار والتوبيخ والمعنى：أغير المستحق للعبادة أطلب لكم

 إياهم عن أمثالهمه، بأن قصدوا أن يشركوا به أخسَّ شيء من مخلونوتاته، تبآ لهم على ما يطلبون．

 جهته تعالى، بنعمة الإنجاءّ من فرعون الطاغية الجبار، و والفائدة في ذكرهِا في هذا الموضع التنبيهُ علي أنه تعالى هو الذي أنعم عليكم بهذه النعم ألعظيمة، فكيف يليق بكم الاشتغالل بعبادة غيره؟ حتى تقولوا: (الجعل لنا إلّها)؟؟

我


 عليه السلام وعد بني إسر|ائيل بمصر، أن يأتيهم بكتاب من الله، فيه بيان ما ما يأتون وما يذرون، فُلمًا هلك فرعون، سأل موسى ربه، فأمره بصوم ثـلاثِين
 اللبالي، لأن الليل هو الأصل، والنهار عارض، ولألأن الليل غرر :إلشهور،




 ريح فم الصائم عندي أطيب من ريح المسك؟! الـو ارجع فصم عشرة أيام نم




 ويذرون التى أن أرجع وأَمْلِّ هِ ما يحتاج إلى الإِصلاح في أمورهم،
 سلك سبيل الإفساد، ولا تطع من دعاك إليه.
 المفسدين، ، وذلك أن موسى كان يشاهد كثرة خلان الان قومه حالاً بعد حال، ، فاوصاه في أمرمم.









 لأنه معلوم، ولم يصرح به تأدباً، أي مكني من رؤيتك، فانظر اليك وأيكّ أراك
 إلَ آلجَبِلِ استدراك لبيان أنه لا يطيق الرؤية، والمراد من الجبل طور
 لك


 جَعَلَهُ دَابَ الخ قال: هكذا -وأشار بأصبعيه ووضع طرف إبهامه على

أنملة الخنصر - فساخ الجْبلُ، وخزَّ موسى صعقا¹'، وهذا من المتشابهات

 عليه، بعود الفهم والحنِّ، والإِفاةة: رجوعُ العقل والفهم إلى الإِنسان،




 قالوا: يدل على إمكان الرؤية من وجهين: الأول: أن مونى ألمى سألها، ولو



 حجة لهم في ذلك، فال الواحدي: كون كلمة (لن) ملنم
 بتمنونه يوم القيامة، ولأنه لو كان للتأبيد، لكان ذكر الأبد تكراراًا

(1) سنن الترمذي كتاب الثفسبر
 للجبل إلا تدر الخنصر، ':'نصار ترابآ، وخرًّ موسى مغشياً عليهه.
 وتأنيساً: إن منعتك الرؤية، فقد أعطيتك من النعم العظام ما يكفيك، فقد اصطفيتك أي اخترتك وخصصصتك على الناس الموجودين في زمانك




 فخذ ما وهبتك من شرف النبوة والتكليم، واشكر ربك على ما أعطاك من جلانل النعم العظام .


وكأنّه يقول له: لا تتعداها إلى غيرها، ولا تطلب ما لا طا طاقة لك بها! الـا لا

 كان بنو إسرائيل محتاجين إليه في دينهم، وكلي
 وتفصيلا لكل شيء يحتاجون إليه من الـحلال والحرام. وتقديم اللموعظة



 مرة، وذلك ليألف السامع بها اتعاظاً وادكاراً، ويجد فيها تنبيها واعتباراi!! .

 أي وأمز بني إسرائيل بالحْث على اختيار الأفضل، كالأخذ بالعزائم دون

الرُخَص، فالعفو أفضل من القصاص، والصبرُ أفضل من الانتصار، كُما




 سلطان فرعون وزبانيته، وألمعنى: سترون منازل الفاسقين - فرعون وقومهـ المـي كيف أقفرت منهم، ودمَّهم الشّ لفسقهم وفجورهمهم، لتعتبروا فلا تلا تكونوا مثلهم، فإن رؤيتها وهي خالية من أهلها، موجب للاعتبار والانزجار.



 . 禹佥


 والتكوينية ( ${ }^{(1)}$ وحده، كما في الحديث القدسيّ: پالكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن
(1) سورة الشورى، آية: سع .
(الصرف عن فهم معاني الآيات جائز، لأنه إنما جذث بسوء اختيارهم، والممنوع إنما هو
 أعماه الشا بسوء الختياره .

نازعني في واحد منهما قذفته في النار|"(1) وأما النكبر على المتكبر فهو



 يتوجهون إلى الحق، ولا ولا يسلكون سبيله أصلاً، لاستملاء الهوّى عليهمّ،




 سهو وجهل





جزاء ما كانوا يعملونه من الكفر والمعاصي

(1) الحديث أخرجه أبو داود بهذا اللفظ في اللباس رقم •ه • ع ورواه مسلم في كتابـ البر


 وإضافتها إليهم لأنها كانت في أيديهم، وملكوها بعا بعد ملاكهم. المّتّخذُ هو
 صائغا، ورجلاً مطاعاً فيّ بني إسرائيل، فصاغِ لهم




 السامري صاغه مجوفاً، وُوضع في جوفه أنابيب، وجعله في مهب الريح،


 بالنظر، والمعنى: ألم ير' الذلين اتخذوا إلّها، أنه لا يقدر على كالام، ولا

 ظَكِلِيِج (أي إن دأبهم وعادتهم الظلم، فليس بدبِ منهم هذا المنكر العظيم
 يعضُّ يده غماً، وتقول العُرب لكل نادم: سُقط في يده، لأن من شُأن منـ


(1) سورة الفرقان، آية: YV.


 المغبونين في الدنيا والآخرة، وما حكي عنهم من الندامة والألسى إنما كان
 عليه، ليتصل ما قالوه بما فعلوه.

 أسِف أسفآ: حَزِنَ وتلهف فهو أسفٌ، أَي ولمَا عاد من الطور إلى تومه،

 فعلى هذا كان موسى عليه السلام غضبان على قومه باتخاذهم العجل
 بعدي، حيثث عبدتم العجل، والخطابُ لمن عبد العجل والمخصوص

 أي أعجلتم عن أمر ربكم، وهو انتظار نبيكم موسى؟ روي أنما


 حول العجل ويسجدون. :رُوي عن ابن عباس قال: قال رسول الشّ


 هو الذي يؤخذ ويمسك عادة، ولا ينافي أخذه بلحيته كما وتع في سورّة













 أنفسنا، فلا غرو في انتظامنا في سلك رحمتك الواسعة.

$$
\text { (الحديث أخرجه الطبراني وأحمد:في المسند / / Y } 10 \text {. }
$$





 و中ا


 وكان من تمام توبة اللوم الأمر لهم بتتل أنفسهم، كما فال سبحانه:

 والذلثُة في الدنيا، عن مالك بن أنس فال: ما من مبتلع إلا وجد فوق رأسه الذلة، وقرا هذه الآية.


 من بعد التوبة، المقرونة بالإيمان الصحيح، والعمل الصالح (وَلْنَوْرٌ
 الدنيوية والأخروية، وهذا من أعظم البـارة للمذنبين التائين.
(1) سورة البقرة، آبة: عه .


 هذا الصوت وسكت، فني العبارة اسنتعارة مكنية لطيفة ؛ أي ولئَّا سِّا سكن


 للخائفين من ربهم الذين يخشّون عقابه.
"

侕


.

 وقع من عبادة العجل. روي أن الها تعالى أمر موسى غليه السلام بألن يألتيه في ناس من بني إسرائيل، يعتذرون إليه تعالى، ويسألونه التوبة غلى المى مُمن
 ويصوموا، ويطهّروا ثيابهم، ثم ذهب بهم إلى ميقات ربه، فلمّا فلما دنوا إلى الجبل غشيه الغمام، فأثبلوا إليه فدخل موسى بهم الغمام، وخرُّوا سجدأ،

فسمعوا الأمِر والنهي، ثم انكشف الغمام فأقبلوا إليه وقالوا: ولَّنْ نُؤُمِنَ

 وماتوا، فلما رأى موسى ذلك أَسِفَ عليهم، وعلم أن أمر بني إسرائيل
 ماذا أقول لبني إسرائيل، إذا أتيتُهم وقد أهلكتَ خيارهـم؟! .

ثم انستفهم على جهة الرغبة والتضرع والتذلل




 ابتلاؤك وامتحانك، تختبر عبادك بما تشاء بالسراء والضراء، و"إنها هنا



 بتدبير أمورنا



(Y) سورة الأنبياء، آية:
rva
 تبنا ورجعنا عما صنعنا من المعصية العظيمة التي جئناك للاعتذار عنها،

 أي شأنها أنها واسعة، ثبلغ كل شيء، فما من من مسلم ولا كافر؛ ولا ولا مطيع ولا عاص، إلا وهو متُقلب في الدنيا بنعمتي، وفي نسبة اليا الإضابة إلى إلى العذاب بصيغة المضارع، ونسبة سعة الرحمة بصيغة الماضي، إيذان بأن




 إخلال بشيء منها، وفيه تعريض بهم أيضاً، لأنهم كفروا بالآيات العظام التي جاء بها موسى عليه السلام.

 بالآيات، وضمَّ إلى ذلك اتباع النبي

صفته في التوراة، والمراد بهم من لحق من بني إسرائيل أيام الرسول

 الغالب عليهم ذلك، أو إلى أمه، كأنه على الحالة التي ولدالـه أله أمه، وهو بالنسبة إليه



 أرسلناك شاهداً، ومبشراً، ونذيرآ، وحرزآ للأميين، أنت عبدي ونيا ورسولي،



 (اقرأت في الإنجيل نعتَّ محمد

 وهب بن منبه ثال: إن اللّ تعالى أوحى في الزبور، يا دا داود إنه سيأتي من
 الكتب الإلهية، وعلى وجه الخصوص في التوراة والإنجيل، كما كما جاء في


 اللبيهقي والدارمي
 (Y) أخرجهه البيهفي من رواية وهب بن منبه، وهو آثر موڤوفـ.

السليمة، وكل معروف من جهة المروءة فهو معروف بالشَ (ابُعتُُ لأتمم مكارم الأخلاق)|"(1) والمنكرُ: : ما استقبحه الشرع ولم تمر تقبله

 ألَنَبَتَتَ


 الشاقة الصعبة، والأغلال جمع غُل"، وأصله الحديدة التي تجمع يد الأسنير إلى عنقه، والأغلالُ: إستعارةً عن الأثفالل الشاقة التي تشبه الأغفلال، والمعنى: يرفع عنهم الأثقال والتكاليف الثـاقة التي كانت عليهم؛ كقطع الجلد والثوب من أثر البول، ووجوب القصاص دون دون اللدية في القتلّ، وترك الاشتغال يوم اللببت، وفد روي أن موسى عليه السلام زألى يوم السبت رجلاً يحمل تصناً فضرب عنفه، وجاءت الشريعة الإسلامِية برفع



 التعوا القرآن المجيد، والشرع الحنيف الذي جاني جاءهم به من عند الشّه، شنُّه

 الفائزون بالرحمة الأبدية، الناجون من الشدائد والكربات النات يوم القيامة،، ومعنى الفلاح: النجاح والفوز بالمحبوب.
(1) أخرجه مالك في الموطأ بلفظ هبعث لأتمم حُسْن الأخلاقه . (Y) أخرجه ابن جرير الطبري.

ما







 رأُعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: النُصرت بالرعب مسبر مسرة شهر، وجُعلـت لـِيَ الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجلِّ من أمتي أدركته




 لا يقدر على الإحِياء والإماتة غيره، فهو القادر على إرسال الرسل إلىالى
 المبعوت إلى جميع خلقه، وذكر الرسول





عليهم السلام، من كتبه ووخيه، المصدّق بالكتب التي أنزلها الله عليه وعلى غيره من الأنبياء، والتصريح بالإِمان بالشان تعالى، للتنبيه على أن الإيمان به سبحانه لا يصح حتى يؤمن الإنسان بجميع كتب الله وربنله،




أحكام شريعته، فهو بمعزل من الاهتداء، مستمر على الغي والضصلالة.


 بهم الثابتون على الإيمان، الثقائمون بالحق، من أهر أهل زمانه، ذكَرَهم تعالثى


 من خرمان أسلاف قوم موسى عليه السلام.

 قَدْكِمَ هُ





.

 أمةٌ عظيمة، وكل واحدة كانت قبائل شتى، والسبط في ولد إلد في ولد إسماعيل، وفرَّقهم كذلك ليرجع أمر كل قبيلة إلى رئيسهم، ليختّ

 حين استولى على قومه العطش في التيه، أن يضرب الحجرَ بعصاه فضربه،


 موسى عليه السلام، حيث تفجرت من الحمجر الأصم، عيون الماء الماء الدافقّ، كما نبع الماء من بين أصابع نبينا المصطنى





 إضمار القول، أي وفلنا لهم: كلوا من منا منا السيء الطيب اللذيذ، الذئي
 الكلام محذوف تقديره: فكفروا بهذه النعم الجليلة، وما ظلمونا بلما بذلك، ولكن ظلموا أنفسهم حيث عرَّضوها بالكّا بالكفر والجحود، لعذاب اله عزَّ وجل، فكانوا هم الظالمين لأنفسهم.
 قلنا لأسلافهم: اسكنوا هذه البلدة المباركة "بيت المقدس، الذي باركنا
 مطاعمها وخيراتها وثمارها منا من أي جهةٍ ومكانِ شئتم، وكلوا مما تُتْتهون





 المحسنين الذين أحسنوا 'عملهم، بطاعة الله، وامتثال أوامرهم، سنزيدهم من فضلنا فوق الغفران دخول الجنان.
 منهم أمر الشّ، وقالوا كلاماً لا يليق، حيث قالوا بالوا بدل (حطة") حنطة في





والحاصل : أنهم خالفوا ما أمروا به من القول والفعل، فإنهم أمرْوا



 بسبب ظلمهم وعدوانهم المستمر، وقد روي أنه مات منهم في سُّاعة واحدة أربعة وعشرون ألفاً منهم بالطاعون.
(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسير ^/ \& •

 المعاصرين لك، سؤال تقريع وتوبيخ"(1)، والمراد إعلامهم بذلك، لأنهم

 على أهلها، وهي عند ابن عباس "أيلة" بين مدين والطور، وعن ابرين


 السبت، لاعتيادها أحوالهم في عدم التعرض لها في ذلك الكي اليوم


 سائر الأيام ـلا تأتيهم، بل تغيب وتختفي حذراً من صيدهم، وكا وكان ذلك بمحض تقدير العزيز العليم
 المستمر، وانتهاكهم لحرمات الشا

 القرية، فسؤالهم إنما كان على وجه النوبيخ. المحرر الوجيز لابن عطية
(名 الذين الجتهدوا في موعظتهم، حتى أيسوا من اتعاظهم، قيل: إن أن أهل


 من الفسق، والعصيان؛ قالوه بمحضر من التوم، حثياً لهم على الاتعاظ

 يَنْقَوْنَ أي ولطمعنا في أن يُتقوا الله، فينزعوأ عمَّا هم فيه من الإجرامْ

ج



قال تعالى:
 فيهم تلك المواعظ أصلًا.

 أي نجينا من العذاب ألناهين عن الفساد في الأرض، الواعظين المذكّرِين. وقد اختلف السلف في الفرقة الثانية، التي ثم تأمر ولم تنه بل سكتت
فقال ابن عباس: ما أدري ما فُعلن بالفرقة التي لم تنه ولم تأمر؟
وقال ابن زبد: إنها هلكت مح الهالكين، لأن الهّ تعالىى ذكز أنه نجّى الذين نهوا عن السوء.

وروى القرطبي عن عكرمة أنه قال: اهلت لابن عباس لمَّا فال: ما

 *الل : فكساني حُلَّة|" (1)







 وصيغة المضارع تفيد التجدد والاستمرار .

 إلى تردة وجعلناهم صاغرين أذلاء، مبعدين عن كل خير، وتر وترتيب المسخ

 في وسعهم حتى يُكلَّفوا به، وهذا كقوله تعالى : وإِّمَا قَوْلُنَّا لِيَّيْء إِذا
(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي r•v/v• قال القرطبي: وهذا مذهب الحسسن البصري أيضاً، ومما يدل على آنه إنما هلكت الفرقة المعتدية لا غير، ، قوله تعالى: غورأخذنا

الندين ظلموا| .
(Y) النصيحة واجبة للبرٍ والفاجر، إلاً إذا كان الضرر الناتج عن النصح أشدّ من سابته،
 النصح إلاَّ سخرية واستهزاء، نهؤلاء أمثال الحيوانات لا يُّصحون ولا يُحَدَّثون!!.
 بعذاب شديد، فاستعصوا وعتوا عن أمر الهّ، فمسخهـم الشّ إلى قردة تتعاوىى.

 شأنا، ندخلوا عليهم فإذا هم قردة، ثم ماتوا بعد ثلاثة أيام .




 الدنيا، وهذا نصنّ في أن العذاب إنما يحصل لهم في الدنيا، مستمرأ إلـى


 وعمل صالحاً.






(1)
 وجعلنا كل فرقة منهم في تطر من أقطارها، بحيث لا لا تخلو ناحية منها

 الذذين آمنوا بالرسول



 والمعاصي إلى طاعة ربهم.






 والأدني صفة لمحذوف أي الثيء الأدنى، والئى والمراد بها الدنيا الديا، وهي

 يؤاخذنا الش بذلك، فيتمنون على الشا الأماني الباطلة، كما جاء في الحاء


(1) أخرجه الترمذي في صفة القيامة رقم Y\&7 وقالل : هذا حديث حسن.

موضع الحال، أي يرجون المغفرة.وهم مصرون على الذنب، عائدون إلى


 يقولوا الحق، ولا يكذبوا عللى الله؟ والمراد به الردُّ عليههم، والتوبيخ لهم على ادعائهم القول بالمغفرة بلا توبة، والدلالة على على أنها افترالي على الها


 الأدنى، المؤدي إلى العلذاب، بالنعيم المقيم؟ وهو خطاب لأولئك المأخوذ

عليهم الميثاق، وفي الالتفات تشديد للتوبيخ


 والكتاب القرآن الجليل
 نضيع ثواب المحسنين منهمه، وضع الظاهر موضع المضمر، ثنبيهاً علي ألمُ الإصصَّح كالمانع من التضييع

.


 الجبل لا يثبت في الجذب، وفي الأثر : أن بني إسرائيل أبوا أن يقُبلوا

التوراة، فأمر الله جبريل أن يرفع الجبل فوقهم، وقيل لهم: إن قبلتم وإلا
 اليمنى إلى الجبل، فَرَقَاً من سقوطه، فلذلك لا لا ترى يهودياً يسجُدُ إلاَّاً على


 راجين أن تنتظموا في سلك المتقين

隹偪



 أصلاب الآباء، ولم يُستودعوا بعدُ في أرحام الأمهات، والتقديرُ : وإِّ أْ أخلذ




 بعض المفسرين، أنه تمثيل لخلفه تعالى الخلى النق على مبدأ الفطرة، مستعدّين

 أشهدهم غلى أنفسهم وقال لهم: ألست بربكم؟ وكأنهم قالوا: بلى أنت

ربنا شهدنا على أنفسناء وأقررنا بوحدانيتك من غيرٍ أن يكون هناك آْخذ

 منهم الزجاج، والزمخششري، وأبو حيان وأبو السعود، وذهبا جمها المفسرين إلى أن اله أخرج ذرية آدم مثل الذر، وأخلذ عليهم الميثاقِّ،

 تقولوا يوم البعث والحسباب، عند ظهور الأمر وإحاطة العذاب بما بمن أشركا
 عليه، فلا سبيل إلى الاغتذار بذلك، إذ لا سبيل لأحد إلى إنكار ما ذكر، من خَلقِهِمْ على الفطرة السِليمة.




 السلف قال: نهذه الأحاديث دالة على آن الها عزَّ وجل استخرج ذرية آلآدم من صبلبه،





 الأرض中)، نم أناض في الموضوع رحهه الله تعالى.

والاعتذار بهذا باطل أيضاً، لأن التقليد عند قيام الدلائل، والقدرة على الاستدلال بها، مما لا مساغ له أيضاً .

 الباطل، وعن الشرك والتقليد الخاسر .




 بها، ونبذها وراء ظهره، والتعبير عنه بالانسلاخ فيه إشارة إلى أن الإيمان

 وأدركه، فصار قريناً له، وفيه تلويح بانه أشد من الشيطان الشان غواية، ومبالغة
 زمرة الضالين، الراسخين في الغواية، بعد أن كان من من المهتدين، خالف ربه، وأططع هواه وشيطانه، روي عن مالك بن بن دينار أنَّ "بلعم" كان من علماء بني إسرائيل، وكان موسى يقدّمه في الشدائد، وينعم عليه،
 دين الملك فزاغ وضلًّ .





 الآيات، فانحطًّ أسفل إلسافلين، وهذه الآية أشد الآيات على العلماء،
 الأنصاري فال: قال رسول اللّ بافسد لها من حرص المبرء، على المال والشرف لدينه|(1)







 وكانوا يستفتحون به، فلِما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وانسلخوا! من الثُوراة

> (1) أخرجه الترمذي في الزمْلد رقم EAY وصسَّحه، ورواه النسائي وابن حبانٍ .



الجمال، في التصوير واللإبداع،
\$
 على جليّة الأمر، وينزجرون عما هم عليه من الكفر والضالال.


 يَظْلِمُونَا أي ما ظلموا إلَا أنفسهم، فإن وبالها لا يتخطاها

ومن تفكر الأمثال المضروبة في التنزيل، في حق المشركين والأصنام

 لذاتها وشهواتها، ولذلك منتّل لهم بالكلب كما متَّل لهم بالحمار، عالـا وانانا اله تعالى والمسلمين من ذلك.

## 

 السابقة، ’بتحقيق أن الهداية والضِلالة من جهته سبحانيانه وتعالى، أي من


 والمعونةُ، ولو كان ذلك للكافر لاهتدى كما اهتدى المؤمن، وفي وفي الإنخبار عمن هداه الش تعالى بالمهتدي، تعظيمّ لشان الامتداه




الكاملون في الخسران لا غير، وإفراد المهتدي، وجمع الخاسرين للإِيذانٍ باتحاد منهاج الهدى، وتُتفُقُ طرق الضلالة وتشُعُبها .

##   




 نقول: إن الغالب عليهم الجزء الناري، لا يأبى تضررهم بها، فإنا الِّن الإنس خلقوا من الطين، ويتضررون به، على أن النار لم تبق فيهم على مانـ ما هي

 فوائده، وهذا وصف لبلقلوب بتمام الإغراق في القساوة، فإنها حيثا حيث لم يأت منها الفقه، فكأنها غير قابلة له رأساً، وحذفُ المفعول للتعميمب، أين


 لا يبصرون بها شيئًاً مبِ المبصرات، التي ينتفعون بها لمعرفة عظمة الخالّالق


 عدم الفقه والبصر والإدراكاك، لأن مشاعرهم متوجهة إلى أسباب التعشّ


المنافع والمضار، فتجتهد في جلبها وسلبها، وهؤلاء ليسوا كذلك، حيث الما لا يميّزون بين المنافع والمضار، ، بل يعكسون الأمر فيتركون النعيم المقيبّ،
 عما فيه صلاحهم، وما أعد الها تعالى من الثواب والعقاب.

##  سَيْجَزَوْنَ مَا كانْوُا يِعَمَونَ 

 هي أحسنُ الأسماء، لإنباثها عن أحسن المعاني

 أن أسماء اللا تعالى منحصرة في هذا المقدار، بل بل له سبحانه أسمأء غيرها استأثر بعلمها (†)، ولما كان لا سبيل إلى معرفة ذاته عز وجل، إلا إلا بمعرفة أفعاله، وهذا بحر لا ساحل له، فكذلك لا نهاية لمعرفة ألما أسماء الها الحسنى
 آَتَكَبِّهُهُ أي اتركوا تسمية الذين يميلون عن الحق والصواب فيها، الذين
 المكارم، ويا أبيض الوجه ونحو ذلك، فإن أسماء الله تعالى توقيفية، يُراعى فيها الكتاب والسنة والإجماع، فكل اسم ورد في هذه الأصول،
(1) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات YIZ/1 ومسلم في الذكر رتم YYVV وزاد مسلم هوإنَّ الأه وترُ يحبُّ الوتراية.



جاز إطلاقه عليه جل شُأنه، وما لم يرد فيها لا يجوز, إطلاقه وإن ضح معناه، والإلحاد في أسمائه تعالى كما فعل المشان


 وعدمُ المبالاة بما فعلوا، ترقباً لنزول العقوبة فيهم عن قريب، قريب، كما يشير
 كأنه قيل: لم لا نبالي بالححادهم؟ فقيل : سينزل بهم عقوبة عن قريب.
 خلقنا، طائفة جليلة يهدون الناس، ويدلونهم على الاستقامة، وباليالخق يحكمون في الحكومات الجارية بينهم، ولا يجورون، والمراد بهر بهم أمة محمد مِ


 الرسول


شرح صحيح البخاري .
 وغيرهم، وإضافة الآيات إلى الشا لتشريفها واستعظام الإقدام على التكذليب
 والاستدراجُ من الدرجة، بمعنى النقل درجةً بعد درجة، من سفلِ إلى علو






 لطفٌ من الهُ تعالى بهم.

 ظاهره إحسان، وباطنه خذلان، وهو تقرير للوعيد، وتأكيد له، أي قوي لا .يُدافع بقوة ولا بحيلة
 به وبما أنزل عليه، من الآيات التي كذبوا بها، والهمزة للإنكار والتعجبا



 نزاهته هو غ أنه




 أن مثل هذا الإِنسان لا يمكن وصفه بالجنون، بل إنمأ هو. نذير مبين أرنسله
 يدل عليه فقال تقدست أسماؤه:
 من العجائب والمخلوقات، والملكوتُ: الملك الواسع، وهو وهو من أبنية





 مخخلوقات الشا، مما يقع عليه النظر من الأشياء التي لا يمكا ولا
 الأكوان، دليل واضح على الصانع الديَّان سبحانه وتعالى ولى وقلى

 عل توحيده سبحانه كما قال العارف:
 $\qquad$ í $\qquad$ ــــُلُّ عَلَ تَ وَفــي كـــلٍ شـــيْء لـلـهُ آَيــةٌ

 في الآيات التكوينية، الشاهدة على صدق الرسالة المحمدية، قبل مفاجأة

$$
\mu \cdot r
$$

الأجل، وحلول العقاب؟ فعلى العاقل المسارعة والمبادرة إلى التفكر
 يؤمنوا بالقرآن، وهو النهاية في الظهور والبيان، فبأي كلام بعد القرآن يؤمنون؟ وكأنه قيل: لعلَّ أجلهم قد اقترب، فما لهم لا يبا يادرون إلى الإيمان بالقرآن قبل الموت؟.

 ويتركهم في الكفر، محيّرين لا يهتدون سبيلاّ، والعمدُ في البصيرة كالعمى في البصر . ثم لما تقدم ذكر اقتراب أجلهمب، ععُّبه سبحانه بذكر سؤالهم عن الساعة فقال:

##  <br>  

 وإطلاقها عليها إما لوقوعها بغتة، أو لسرعة حسابها، لأنها عند الشا كانها كساعة





(1) قال الحانظ ابن كثير و/
 وتكذيباً بوجودها، كما قال تعالئ: هوريقولون متى هذا الوعد إن كتتم صادقينه؟.

مَلَكاً مقرَباَ، ولا نبياً مرسلاً، ليكون ذلك أدعى إلى الطاعة، وأزجر عن


 وعظمتـت على أهلهـا، حبــث لـم يعلمـوا وقـت وقـوعهـا، وعـن قتـادة أن





 فلا يتبايعانه، ولا يطويانه، ولتِّقومنَّ اللساعة وقد رَنَع أكلنه إلى فيه، فلا






 ذريعة إلى القدح في رسالته



 الترمذي رفم

الصحيحين عن ابن عمر مرفوعاً "إنما أجلكم فيمن مضى قبلكم من الأمم،




أمور ظنية' لا سند يعول عليها .


.
هِ دفع ضر، وهو إظهارٌ للعبودية، والتبري عن ادعاء العلم بالغيوب، ولاب وبيان






 من أعظم معجزاته
 معجزة له، ودلالة على صحة نبوته عبد مرسل، للإنذار والبشارة، وشأني تذكير الخلق بالنافع والضار، من

YAVO طرف من حديث طويل أخرجه البخاري عTV/ (1) في الإجارة والترمذي رقم (1) في الأمثال.

$$
r=0
$$

الأمور الدينية والدنيوية، لا الوقوف على الغيوب التي لا علاقة بينها وبين
 يصدقون بما جئتُ به، وتخصيصهم بالذكر لأنهم ينتفعون بالإنذار، كمما يتنفعون بالبشارة .

كِ







 خَفْيِنا أي محمولاً خخيفاً بادىء الأمر، فإنه عند كونه نطفة، أو علقة أخف عليها بالنسبة إلى ما بعد ذلك، ويجوز أن يراد بالخفة عدم التأذئي،
 استمرت به، والمراد بقيب به كما كانت حيث قامت وفعدت، وهو




 الراسخين في الشكر لك، المبالغين فيه.

 النسل صنفان: ذكر، وأنثى، وقد جاء ألن حولاء حواء كانت تلد في كل بطنٍ كذلك

 هذا بالذكر في مقام التوبيخ، لما أن مساق النظم الكريم لبيان إخلالهمم

 والأنداد، وضمير الجمع لأولثك النسل، الذين الذين جعلوا له شركاء، للإليذان




 فتعالى الهُ عما يشركان، وكذلك قوله بعده(1).
(1) ذمب بعض المفسرين إلى أن الآية في آدم وحواء، وان الضمير في توله تعالى:
 طاف بها إبليس، وكان لا يعيشّ لها ولد، فقال: سمتّه عبد الحارث فابنه يعينّ، فسمته عبد الحارث نعاش، وكان ذلك من وحي الثيطان . . ـ الخ، الخ، وهذا التول لا لا يصح، فإن آدم علهه السلام أحد الأنبياء الكرام، ومن المحال أن يستجيب آدم وحواء
 أن ذلك كان ني ذزيته، بليلي توله تعالي: حكاية عن ذرية آدم، ممن رزنهم الش الذرية والبنين، فالشركوا مع الشا، وسموا أرلادمم بأسماء الشياطين، وهذا هو الحثُ بدليل توله تعالى بعده وأَيشركون ما لا لا يخلق شينا'ه!!
.









 من الأشياء أصلا، ومن جق المعبود أن يكون خالقاً لعابده، وعنى بــ (اما"،

 ووصفها بالمخلوقية لإبانة حالها، لما اعتقدوه في حقها، وإظهار غأية

 إذا اعتراهم حادثة من الخحوادث، أي لا يدفعونها عن أنفسهم، وهذا بيان لعجزهم عن إيصال منفعة ما ما

 للمسركين، بدلالة ما بعلّه، أي وإن تدعوهم - أيها المشركون - إلى ألن

يرشدوكم إلى ما تحصلون به المطالب، وتنجون به من المكاره،

 وسكونكم، فإنه لا يتغير حالكم في الحالين، كما لا يتغير حالهم بحكم أنها جمادات، لا تنطق ولا تعقل.


 وادعائهم لقدرتها عليهم، إذ هو اللني يدعوهم إلى عبادتها، والاستعانة بها

 أنهم قادرون على ما أنتم عاجزون عنه.

 التعجيزي، فإن الاستجابة من الهياكل الجسمانية، إنما تتصور إذا كان لها


 عليهم التبكيت، أي ادعوا شركاءكم واستعينوا بها في عداوني جميعاً أنتم وشركاؤكم، وبالغوا في ترتيب ما تقدرون علئ مليه من مبادي
 فاني لا أبالي بكم أصلاً.
 تعالى بتنزيل الكتاب، للإِشعار بدليل الولاية، كأنه قيل: لا أبالئي بكم وبشركائكم، لأن وليي هو الهّ تعالى، الذي نزَّل الكتاب الناطق بأنه وليك

$$
r \cdot q
$$



 الأسحار، وقد أمره بعض الصالحين في المنام بها



أُصيبوا بحادثة، فهم أعجز عن نفع غيرهم، ودفع الضر عنهم.


 تم التعليل لعدم المبالاة فلا تكرار أصلاء، والمعنى: وترى الأضنام رأبي


 أي وترى المشركين ناظرين إليك، والحال أنهم لا يبصرونك كئ ألنـي
 يا شيخُ ما تقول في حق البسطامي؟ فقال الشيخ: هو رجل ولـ من رآه اهتنىي،
 الشيخ: إن أبا جهل ما زأى رسول الشّ ولو رأى رسول الشه كما كان ن




ذهب ابن عمر، وعن ابن عباس العَفْوُ: ما فَضَل، روي أنه لما نزلت هنه
 تعالى بالزكاة"(1) والمراد بالعفو الحقوقُ التي تجوز المسامامحة فيها، ويدنا فيه ترك التشدد في الحقوق المالية، والتخلق بالالانخلاق الطبية، وترك


 تمارهم ولا تكافئهم بمثل أفعالهم، وهذه الآلية الآلـة جامعة لمكارم الأخلاق، آمرة للرسول الها تعالى: تعـالـى أمـرك أن تعفـوَ عمـن ظلمـك، وتعطيَ مـن حَرَمـكَ، وتصـلَ مـن * ${ }^{\text {(r) }}$

 شُبُّهت وسوستُه للناس، إغراء لهم على المعاصي، بغرز السائق ما يسوته، ،



 به قرينه من الجِنّ، وقرينُهُ من الملائكة!!! قالوا: وإيَّاكَ يا رسولَ الشَّهِ قال:

 الناس، واترك الغلظظة عليهم.
(r) انظر جامع البيان للطبري rra/R

 دفع نزغ الشيطان، لزمت لنا المواظبة عليها في آكثر الأحوالال، وفي الآلاية

 التي لا يُتخلص من مضرتْها، إلاَّ بالالتجاء إلى حزم عصمته عزَّ وجلُّلٍ

## 呂 . مُمْهِرْونَ

 سنةٌ مسلوكة للمتقين، والإِخلال بها دَيْدَنُ الغاوين، أي إن الذين الذين اتصفقوا
 ابن عباس، وتنوينه للتحقير، المراد وسوسةٌ ما، من طاف يُ يطوف كأنها



 الخطأ، ومكايد الشيطان،' فيتحرزون عنها، ويفرون إلى الشَ عزَّ وجل،
فيزدادون بصيرةَ من الهّ تعالى.



(1) أخرجه مسلم في صفات المنانقين رقم ج1)، باب تحريش الشيطان وُبعئه سرايناه لفتنة الناس
 هؤلاء عن الغي، ولا يقصرون ولا ولا يرعون، والمتقون إذا أصابهـم طيف،
 مستمرون في الضلالة، لا يتذكرون ولا يتوبونان.

##  


 هلَّ طلبتها من الشا!! وهو تهكم منهم لعنهم الهُ تعالى، قال الفراءاء: يُقالٍ:







 والمعاد، أُطلق عليه اسم البصاثر، ، من باب تسمية السبب باسم المسبَّب. بيَّن اله تعالى بهذا أن ظهور القرآن، معجزة بالغة كافية، في دلائل



 المقتبسون من أنواره، والجملة من تمام القول المأمور به.

## 





 (产 معانيه، وتتدبروا مواعظه :(وَأَنِيِّاُ أي أسكتوا في خلال القراءة تعظيماً

 التي هي أقصى ثمراته، والآلية دليل لأبي حنيفة رحمه الهُ في أن المألمأموم لا لا


 جمة، أْخرج ابنُ 'أبي شيبة عن أبي هريرة قالل: قال رسول النّ
 عن جابر أن النبي


(1) هذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة عملاً بالآية اللكريمة، وذهب بعض الفقهاء إلىن
 ومذهب مالك أنه يقرأ في ألبرية.ويسكت في الجهرية، وانظر الأدلة مفصلة في كتابنا
(Y) روائع البيان في تفسير آياتّ الأحكام

 وقيل: المرادُ بالذكر في نفسه، أن يكون عارفاً بمعاني الأذكار، لأن الذا الذا







ذكر الشه تعالي .
铝

 يَسْجُدُونَ





("تَم بعونه نعالى تفسير سورة الأعراف]"

*     *         * 

(1) أخرجه البخاري oq/r ع ع ومسلم رقم ovo وتتمته: (افيسجد ونسجد معه، حتى ما
 (Y) أخرجه ابن أبي شيبة.


مدنية وهي خمس وسبعون آية



 تعالى، زاائدة على الأجر في الجهاد من الثواب الأخروي، والمراد الغنائم، عن سعيد بن جنير قال: قال: نزلت في بدر، (") وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داودئ والئ والنسائي، والبيهقي والحاكم وصححه عن ابن عباس. قال: لما كان اني







 أمر الغنائم، وحاصل الجواب يا أيها المؤمنون إنّ ما وعدتكم به بإِذن السا



 فإن في ذلك مصالح لا تعلمونها، وإنما يعلمها الشّ ورسوله، وذكرُ الاسّم الجليل في الأمرين، لتربية المهابة، وتعليل الحكم، وذكرُ الرسولّ

 بهذه الثلاثة: طاعة الأوامر، والاتقاء عن المعاصي، وإصلاح ذات البين، بالعدل والإحسان، ويؤيد إرادة الكمال قوله سبحانه:

號








 لاطمئنـان النفـس، ورسـوْخ اليقــن، بتظـاهـر الأدلــة والعمـل بمـوْجبهـا،

والأصوبُ أن نفس التصديق يقبل القوة، ومي التي عبَّر عنها بالزيادة، للفرق النيّر بين يقين الأنبياء، وبين يقين آحاد الأمة، وهذا أحد ألألئلة من



 يفوّضون إليه أمورهم، ولا يختا لألا الثلالثة من أعمال القلوب، وقد أتبعها بصفتين من أعمال الجوارح، فقال جلَّ وعلا.

 أي يتصدقون فيما أمر الها تعالى به، وتدخل فيه الزكاة، والنفةة، وسائر الخيرات.

 الأعمال القلبية. روي عن الحسن رحمه الشّ أن رجلاً سأله أمؤمنٌ أنتَّ؟ قال: إن كنتَ سألتني عن الإيمان بالشّ، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليور


 أليس أن المفضول إذا علم حصول درجة عالية للفاضل، فإنه يتألم قلبه؟ قلنا: إن انستغراق كل واحد في سعادته الخاصة به، تمنعه من حصول


 صاف عن كد الاكتساب، وخخوف الحساب، لا ينفضي أملُمْ ولا بنتهي .03le


 وإضافة الإِخراج إلى الرأب إبشارة إلى أنه كان بالوحي، ومعنى الآلية خالْهم هذه في كراهة ما وقع في أمر الأنفال، كحال إلخراج الجك من بيبتك في


 جماعة أن عير قريش أقبلت من الشام، وفيها تجارة عظيمة، فأخبر جابزيل








للعير، فقال: إن العير قد مضت على ساحل البحر، ، وهذا أبو جهل قد أقبل، فقالوا: لم تخبرنا عن القتال، وإنما أخبرتنا عن العير فلدع العدوَّا فتْتيرّ وجهه
 يتخلف عنك رجلٍ من الأنصار ، ثم قام المقداد فقال: إيا رسول الشا امضِ


 المؤمنين كانوا كارمين، وبعضهم لم يكن كذلك وهم الأكثر كما تشير إليه الآية الكريمة.




 روي أنهم كانوا ثلثمائة وخمسة عشر رجلاً فيهم فارسان، وكان المان المشركون ألفاً، قد استعدُوا للقتال.
 بالمؤمنين، مع ما بهم من قلة الحزم، وكثرة الخوف، أي اذكيرّ الحكروا يا معشر المؤمنين وقت وعد اله تعالى إياكم، إحدى الطائمنتين، وهما: العير ألما

(1) مقالة المeداد للنبي


 مالها، والشُوكةُ مستعار من واحدة الشوك، والشوكة

 الغنيمة، والهَ عزَّ وجلّ يُرِيد العزة لكم والنصر، وشَّان بين المراذين .


 إلى النفير لأنه لا جرم منْهم .


. 重鱼
 المكـروه، ومـن الشـبدة، وصيغـة المضـارع لاستخضـار صـورتهـا العجيبـة،

 تهلك هذه العصابةُ من أْهل الإسلام لا تعبد في الأرض"(1) "كما دعا على
(1) أخرجه الترمذين في التفبير Y01/0 وتتمته: يهتف بربه مادّآ يديه، مستقبلًا الثقبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتأ أبو بكر فألققاه على منكبيه، ثم التزمهّ من وروائه
 تستغييون ربكمـ فاستجاب لكم . . .

أناس معينين من صناديد الكفر، الذين آذوه وهو بمكة كما ورد من رواية
 بن هشام، وعُتبةَ بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأُمية بن خلف، وعُقبة بن أبي مُعُيط، قال ابن مسعود: فوالذي بعث محمد محمداً بالحق، لقد رأيتُ الذين سمَّى الرسولُ
 استغانتكم إياه على أتم وجه (أَفِّمُمِدُمُ أي أي باني ممدكم أي مرسل إليكم


 المسلمين ويثبتوهم، ويدل عليه توله تعالى:



 بالأسباب، ولا ييأس بنقدانها لأن النصر بيد الها، والإلإنانة منه سبحانه
 كل ما ينعله حسبما تقتضبه الحكمة والمصلحة.
(1) أخرجه البخاري في المغازي r-1/V وتتمته עأُلقوا فيها، فوقف النبي


 أنتم بأسمع لما أقول منهم".



 كحِ

(䑳
ل
带






 وكانت منازلهم على كثيب رمل أعفر، تسوخ فيه الأقدام، فوسوسن الشنيطان إليهم وقال: يا أصحاب رسول الله، تزعمون أنكا أنكم على الحقن، وأنكمم






الشّ تعالى ونصره، بمشاهدة طلائعه، أتى بـ (اعلى") قصداً للاستعلاء وفيه إيماء إلى أن قلوبهم قد امتلأت من ذلك حتى كأنه علا عليها، وفي ذلك
 الرمل، والضمير للربط أي جعلهم صابرين غير فارين ولا متزلزلين.











 والرجلين، وقيل: هي الأصابع.


 ذلك العذاب واقع عليهم بسبب مخالفتهم لمن لا ينبغي مخالفته بوجه من من
 شديد العقاب.
部


 عذاب النار في الآخرة آجلاً.

##  الَأَبَبَارَ 

 والحروب، ججيء به في تضاعيف القصة اعتناء بشأنه ومبالغة في حقبّم
 كأنهم يزحفون، وهو مصذر زحف الصبيُّ، إذا دبَّ على مقِعده قليّلاً


 الكفار فلا تولوهم الأدبار بالانهزام، وعدل عن لفظ الظهر إلى الأدبار، تقبيحاً للانهزام.



 من في الكمين من أصحابه، وهو من باب خُحْعَ الحرب




مأوى له، والفرار من الزحف من أكبر الكبائر، وهذا إذا لم يكن العدو
 أهل العلم.

$$
\begin{aligned}
& \text { رتِ }
\end{aligned}
$$





 فتناول

 أكمل وجه، حيث أوصلها إلى أعينهم جميعاً، واستدل بالآية على أن


 وأحوالهم.
 آلكَفْفِرِنَّا أي المقصد من قتالهم إبلاء المؤمنين، وتوهين كيد الكافرين، وإبطال حيلهم وتآمرهم.

居



إِ



 الفتح، حيث وُضع موضع الهلاكِ وَوَإِن تَنَهُوا ومعاداة الرسول



 جارية، في نصر المؤمنين، وخذلان الكافرين.


 .
 الرسول


 أي لا تتولوا عنه سماع فهم وإذعان.


 يفهمونه حق فهمه، والمنفي سماعٌ خاص، لكُ لكنه أتى به مطلقاً، للإِشارة إلى أنهم نُزْلوا منزلة من لم يسمع أصلاً، بجعلهم كالدواب والأنعام، ولهذا قال بعده:


 لسماع الحق والنطق به، وحيث لم يوجد منهم شيء من من ذلك، صان صاروا كأنهم فاقدون للجارحتين رأسآ، ثم وُصفوا بعدم التُعقل، بقوله تعالى :
 كان له عقل، ربما يفهم بعض الأمور بالإثارة، ويهتدي بذلك إلى بعض مطالبه، وإذا كان فاقداً للعقل أيضاً فهو الغاية في الشرية وسوء الحال الـال وبذلك يظهر كونهم شر الدواب، حيث أبطلوا ما به يمتازون عنها .

 ولوقفوا على حقية الرسول لا خير فيهم فلم يسمعهم، لعدم الفائدة، وإليه أشير بقوله تعالى: اولَّلَّكَ
(1) سورة النساء، آية : •A.



##  



 الحياة الأبدية، في النعيم الدائم، ومن الجهاد الذي النيا أعزكم الشا به، كما روي ذلك عن عروة بن الزبير، وقال قتادة: القرآن لما روي أن النبي مرَّ على بُبيٍ بن كعب وْمو يصلني فدعاه فلم يجب وأسرع في صلاتها ثم جاءه فقال

 وللمصلي أن يقطع الصاة لمثله، كما إذا رأى أعمى وصل إلى بئر، ،ولو

 قيل: حال الشيء يحول، وباعتبار الانفصال قيل حال بين بينهما كبذا، وهذا غير متصور في حقُّ اللهأتلى، فهو بيان عن غاية القرب من العبد، ألي يصرّف القلوب كيف يشاء بما لا يقدر عليه صاحبها، فيفسنغُ غزيمته،
(1) أخرجه النسائي، وفي البخاري ومسلم أن ذلك وتع مع ابَي سعيد بن المعلًّى،

 لأعلمنك سورة هي أهظم. سور اللقرآن.. . وذكر الحديث، انظر فتح الباري :غلى
البخاري r/v/x•.

ويغير مفصنله، وفيها تنبيه على أنه تعالى مطلع من مكنونات القلوب،
 وبين قلبه بالموت، أو غيره وفي الحديث: إلما إلن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلبِ واحير، يُصرِّفه حيث يشاءء"(1) أخرجه

 وإلى طاعة زسوله .



 والمعصية كإقرار المنكر بين أظهركم، وظهور البدع، والتكاسل عن الجّران الجهاد،


 وإذا لم يفعلوا كانوا آثمين، فيصيبهم ما يصيبهم لإثمههم، لما رُوي عن ألما أبي




 بين أصبعئي الرحمن .
(Y) رواه التزمذي رقم r $r$ في تفسير سورة المائدة، وأبو داود في الملاحم رقم . $\ddagger$ rrı

## 




 والخطاب للمهاجرين، ؤقيل：للعرب كافة، فإنهم كانوا أذلاء في أيذي



 الغنائم، وقيل：：هي عامة في جميع ما ما أعطاهم من الأطعمة والمنمافع

我
تَعْمَلْمُونَ
．عَظِيمٌ
． رسول ال山 الصلح على ما صالح عليه بني النضير على أن يسيروا إلى أريخا فألى إلا أن يتزلوا على حكم！سعد بن معاذ، فأبوا وقالوا：أرسل إلينا أبا لبابة، وكان أبو لبابة مناصحاً لهمم،＇لما أن ماله وعياله كان في أيديهمr، فبعثه




، وأَعْ
 المال أكثر منها في الولد، ولنـ








 التقوى، نضلٌ منه وإحسان كما إذا وعد السيد عبده إنعاماً على عمله ثم



```
",
    و
```

(1) طرف من حديث طويل أخرجه البخاري في المغازي، وانظره كاملاَ في فتح الباري .r.0/V



 يَقْتُوْوَ

 فاجتمعوا في دار الندوة يتشاورون في أمره، فقال أبو البختري: زأئي أن

 رئيسهم: بئس ألرأي لأنه يفسند قوماً غيركم ويقاتلونكم، فقال أبو أبو جهل :


 فأتى جبريل فأخبره، وأمره بالهجرة، فبيّت علياً في مضجععه، فخرج هو هو مع




 في خيريّته، أبلغ من مكزِ الغير في شرّيته( ${ }^{\text {(r) }}$
(1) (1)

 أجله، ولا يحسن في المُعنى إلا هذا، وأما أن ينضاف المكر إلى الله عز وجل غلى =







 وهذا من فرط عنادهم، وغاية مكابرتهمه، إذ لو استطاعوا منعهم أن يشاؤوا وقد تحدًّاهم وقرَّعهم بالعجز عشّر سنين، فلم يُمر يعارضوا
 البيان وهم أساطينه وأربابه!! إِ ما يكتبونه من أخبار الماضين من الخرافات والأباطيل .

 مجاهد وسعيد بن جبير، وأخرج البخاري عن أنس بن مالك أنه أنا أبو
 لبعض : هل أكـرم اله تعالى محمداً مـن بينــا؟ اللهم إن كان هنا هنا وهو أبلغ في الجحود من القول الأول، لأنهم عدُوا حقيقته محالأ، فلذا


 (1) فتح الباري على البخاري r•A•

علَّقوا عليها طلب العذاب، 'الذي لا يطلبه عاقل، والمعنى : إن كان هذا القرآن حقاً منزلاً من عندكُ، فأمطر الحجارة علينا عقوبةً على إنكاره، ،أو ائتنا بعذاب أليم سواهن، والمراد منه: التهكمُ، وإظهار الجزم غلى الِّلى كونه باطلاً.



 من بقي فيهم من المؤمنين المستضعفين بعد الهجرة، وإما دعاء الكفبرة بالمغفرة، على معنى : أنهم لو استغفروا لم يُعلَّبوا .



 عام الحديبية، وحكما كمنا فعلوا برسول اله اله






لهم عليه كأنه نبه بالأكثر على أن منهم من يعلم ويعاند، أو أراد به الكلَّ، كما يُراد بالقلة العدم

 بالبيت للإِشارة إلى أنه بيت اللّ تعالى فينبغي أن يعظُّم بالعبادة، وهم لم
 الأصوات إلا ما شن كالنداء، من مكا ما يمكا مأخوذٌ من الصدى، ومساق الكلام لتقرير استحقاقهم العذابه، أو علابم ولايتهم للمسجد، فإنها لا تليق بمن هذه صلانلاتها رويا روي أنهم كانوا يطوفون



 بسبب كفركم وضلالكمم، اعتقاداً وعملَّا

 جَهَنَّمَ يُمَشَرُورَهِ


 منهم كلً يوم عشر جُزُر، أو في أصحاب العير الْير، فإنه لما أصيبت قريش ببدر، قيل لهم: أعينونا بهذا المال على خرب محمد، لعلنا ندرك منه






 بذل أموالهم إلا الخيبة في الدنيا، والعذاب الشاب الشديد في الآخرة .
 الصصلاح، واللام متعلقة بيخشُرون، وقد يراد من الخبيث ما أنفقه المشر كون لعداوة رسول الله
 حتى يتراكبوا لفرط ازدحامهم، ،أو يضم إلى الكافر ما ما أنفقه، ،ليزيد بـه عذابهُ،


 الخخران، لأنهم خسروا أنفسهم وأموالهم.




- بَحِهِ
(1) يشبر إلى قوله تعالى: واؤلذين يكتزون اللذهب والفضة ولا ينغقونها في سبيل الشّ فبشرهم بعذاب أليم|.


 المعاداة، والإنفاق في الضطال، وهذا يدلُّ على أن الكافر بعد الإسلامه، لا
 إلى قتاله
 من نصر المؤمنين عليهم، وخذلانهم وتدميرهم.





 بَهِيرِّ فيجازيهم على انتهائهم عنه وإسالامهم.



(1) هذا طرف من حديث في تصة وفاة الصحابي "عمرو بن العاص" رضي الش عنه
 علمت ان الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهام يهدم ما كان تبله، وانظر تمام الحديث في جامع الأصول 1.0/9.


##    . 象


 والغنيمةُ، وفسروها بما اُُخذ من الكفار قهراً، بقتالِ أو إيجاف فما أُخلذ


 قوله تعالى: أوالهُ ورسُولهُ أحقُّ أن يُرْضُوْهِ والمراد الخَسسة الموصوفين في قوله تعالى



 للمسلمين وكذا سهم ذوي القربى، وإنما يعطون لفقرائهمه، وقيل: سهـم





 أعدائكم.




 والتجاوز، والدنيا تأنبث الأدنى، أي إذ أنتم نازلون بشنير الوادي الأقرب


 أسفل من مكانكم، يعني ساحل البحر، وفائدةُ هذا التوقيت الإخبارُ عن


 أنتم وهم القتال، نم علمتم حالكم وحالهم، لاختلفتّتم أنتم في الميعاد هيبة


 ليموت من يموت عن حجة عاينها، ويعيش من يعيش عن حجة شا شاهرها،











 والصبر والجزع، .ولذلك دبَّرَ ما دبَّر ـ

 الرسول
 أبو جهل أن محمداً وأضحابه أكلة جزور، قلَّلهم في أعينهم قبل التحام






 فيصرّفها كيف يريد، لا رادًّ لأمره، ولا معقب لحكمه، وهو الحكيم المجيد.
$\mu \Sigma \zeta$

لأن المؤمنين ما كانوا يلقون إلا الكفار، واللقاء ممّا غلب استعمالُك في


 والمثوبة، وفيه تنبيه على أن العبد ينبغي أن لا يشّغله شيء عن ذكر اللّه، وأن يلتجىء إليه عند الشدائد، ويقبل عليه فارغ البال، واثقا الثا بأن لطفه لا ينفكُ عنه في شيء من الأحوال وفي الحديث الشريف هالا تتمنوا لقاء

 الاهتمام بالعدو وتحقيرهم، وهذا يخالف الاحتياط.

 تنازع القوم أي اختلفوا والتنازع أن يحاول كلا كل واحد من من الاثنين، أن ينزع




(1) الحدبث اخخرجه البخاري في الجهاد 1/9/1 ومسلم رقم IVEr ني الجهاد أيضاً. . وتتمة الحديث (واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، نم قال النبي متزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم"، وانظر جامع الأصول لابن الأئير / /








 بالشجاعة والسماحة، وذلك أنهم لما بلغوا الجحفة، أتامم رشيول أبي

 حتى تهابنا العربُ، فوافوها ولكن سُقوا كأس المنايا بدا بدل الخمر، وكا وكانت أموالهم غنائم، والمقصود من الآية، نهيُ المؤمنين أن يكونوا ألوا أمثالهمه، في

 تِيُطُ هيجازيهم عليه، وفيه وعيد وتهديد.

 لَ لَ أنهم لا يُغْلبون، لكثرة عددمهم وعُدَدِمم فالقول مجاز عن الوسوسة ومعنى


 مَثَلٌ يضرب فيمن تباعد عن الحق كل التباعد، فني الكلام استعارة تمثيلية،




 وأطاعه، ولكنه أراد أن يبرّر سبب انهزامه من المعركة.
 إلى الإِيمان بعد، وبقي في تلوبهم شبهة
 فخرجوا وهم ثلاثمائة وسبعة عشر إلى زهاء الألفـ، توهماً أنهمُ ينصرون بسببه، روي عن الحسن أن هؤلاء المنافقين لم يشهلموا القنتال يلمال يوم بدر،


 فهمه ألباب الفحول.

 . أَنَّلَيَسَ بِظَّنَّدِ


 ولو ترى الكفرة أو ترى حالهم حين تقبض أرواحهم الملائكة وَيّْرِّرُوْ

وُجُوهَهُمْ وَآَبَبَرَهُمْ أي يضربون ما أقبل منهم وما أدبر، يعني جميع

 ؤذوقواه قيل: للتهكم، وفيه نكتة أخرى، وهو أنه قليل من كثير، وأنها وأنه مقدمة وبهذا الاعتبار يكوّن فيه المبالغة، وجواب لو لو محذلـوف، أين لرأيت أمرآ فظيعاً لا يكاد يوصف.


 البزَّاز، والعُطَّار، والنُجَار، أي لا يُنسب إليه الظلم أصلاً.


 قَوِيُّ شَحِدِدُ ألْمِقَابِج الا يغلبه في دفعه شيء.


 سبحانه، ولم يصح في حكمته، أن يكون بحيث يغير نعمة أيّ نعمة كانت
 والأحوال التي كانوا عليها، وقت ملابستهم للنعدة، اويتصفوا بما بما ينافيها، كحال قريشن "المذكورين، حيث كانوا قبل البعثة عبدة أصنام، مستمرين على حال مصححة، لإِاضة نعم الإِمهال، فلما بُعث النبي

 إليهم نِبال العقاب والنَّكال، وأصل ؤِيكُ يكن فحذفت النون تخفيفاً لكثرة
 ويعلم جميع ما يأتون ويذرون.




 الككفر والمعصية مكان الإيمان والطاعة، ولذلك أصابهم ما أصابهم.
 البعض منهم، وجُعلوا شر الدواب لا شر الناس، إيماء إلى أنهم بمعزل

من مجانستهم، وإنما هم من جنس الدواب، ومع ذلك شر منز جميع


 على الكفر عن ابن عباسن：هم نفر من عبد الدار．
 من الجانبين، أي أخذنت منهم عهدهم بأن لا يعينوا المشُركين عِّمُ
 على نية في كل حال، أي ينقضون عهدهم

 رسول الهّ
 فحالفهـم على حرب رسؤل الآ

中



 ليخاف من وراءهم النتض وعن الكفر ．

 تظهر لهم النقض، كي لا يكون من قبلك شائبة خيانة(1) ولزورُ الإلِّعلام
 إذا انقضت المدة، أو استفاض النقض وعلمه النّا الناس، فلا حلا حاجة إلى ما
 على فتل خُز اعة، حلفاء النبي بالنبذ، كأنه قيل : وإما تعلمنَّ من قوم خيانة، فانبذ إليهم، ثم قاتلهمه، إن

 يحلّها، حتى ينقضي أمدها، أو ينبذ إليهم على سواءه( (r)






 مقاتلكم، ليعلموا ذلك فيكونوا معك في العلم سواء، ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهد

 (Y) أخرجه أحمد في المسند $111 /$ ( 11 وأبو داود في الجهاد .r.Y/0

 للتنبيه على أن ذلك مما لا يحوم حول وهمهمه، وإنما الذي الني يمكن ألن أن يذور
 عاجزآ عن 'إدراكهم، وفينه تسلية للرسول الْ وجل، لا يعجزون الشه من الانتقام في الدنيا أو في الآخرة .







 يمكن من الآلات، وكل ذلك من فرض الكفـاية، والتاريخ سجَّل السيف




 التام، ولعل فضل ذلك الرمي، يبت لهذا الرمي في زماننا، لقيامه مقامه





في سبيل الهُّ، والرباط بالكسر ما تشدُّ به الدابة، والمراد به هنا: المربوط
 زمان، والعطف على اللقوة للإِيذان بفضلها على سائر أفرادها، كعطف




 أي لا تعرفونهم بأعيانهم


 التعبير عن ذلك بالظلم، مع أن له تعالى أن يفعل ما يشاء، لبيان كمال نزامته تعالى عن ذلك.

$$
\begin{aligned}
& \text { بَيْنَ }
\end{aligned}
$$





(1) سورة البقرة، آية: 8^ .




 والتهالك على الانتقام، بحيث لا يكاد يأتلف فيهم قلبان، حتى صـا



 المصالح فيوجدها بمقتضى حكمته عزَّ وجلَّ، ومن آثار حكمته تذبير



 يَفْهُوُ


(1) لا شـك أن تأليف القلوبّب مع ما كانوا عليه من العداوة والبغضاء، من أغظم الآيات

 وأفاد، وكذلك الزجاج في معاني القرآن


 بدر حيث نصر الهّ جنده وأولياءه المؤمنين.






 واليوم الآخر، لا يثبتون عند اللقاء ثبات المؤمنين، رجاء الثواب، ولا يقاتلون امتتالاً لأمر الله تعالى، بل للحمية الجاهلية.








 تأييدهم، وأنهم منصورون، لأنَّ من كان الهّ معه لا يُغْلب ولا يُقهر .







 الجراحة أي أوهنته بحيث لا حراك بكه با وأثنخن في الأرض سار إلى اللعدو






 كان يوم بذر، جيء بالأسرى وفيهم العباس، وعقيل بن أبي طالبّ، فقال رسول الشّ








 رسول اله شيء تبكي أنت وصاحبك؟ نقال لقد عُرض عليَّ عذابهم أدنى من هذه الشجرة، فأنزل الشا : لأما كان لنبي أن يكون له أُسرى...|" الآية. روي أن الأسارى كانوا سبعين، فيهم
 والأوقية أربعون درهماً، فيكون مجموع ذلك ألفاً وستمائة درهم لكل ألسير ـ ألما



 أن الأنبياء عليهم السلام تد يجتهدون ويأتي الوحي على خلافه، ولا يقرون على الخطأ.

نزلت الآية الأولى، كنَّ أصحاب رسول الشّ



 ويتوب عليكم إذا اتتيتموه.
 مختصرأ 10 Yor

## .  



 من الفداء، والآيةُ نزلت في جميع أسارى بدر، وقيل: إنها نزلت في
 استكرهوني!! فقال




(1) لما وقع العباس عم النبي








 (r) انظر تفسير ابن كيز r/

عامة لسائر الأسرى على ما تتتضيه صيغة الجمع، ولا يأبى ذلك رواية أنها في العباس، لما قالوا من أن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصصوص السبب.




 محاربته
 يستحقونه من العقاب (أكِكِئُ في صنعه يفعل بحكمته كل ما يفعله.
.



 بالأموال أكثر ، وأتمُّ دفعاً للحاجة، حيث لا تتصوّر المجاهدة بالنفس، بلا
 الوقوِ، فالأول الإيمان، ثم الهجرة، ثم الجهاد بالمالنال، ثم بالنفس



 بالهجرة والنصرة، دون ألأقارب، كما هو المروي عن ابن عباس والخسن






 جِمِيَقُ



 مفيد لنفي الموارثة والمؤوازرة بينهم وبين المسلمين، ولو كانوا أقارب، ومن هنا ذهب الكجمهور إلى أنه لا يرث مسلم كافرآ، ولا كافرٌ مسلماً، لـلـد


 به من التواصل بينّم، 'وتولّي بعضبكم لبعض، وقطع العلائق بينكم وبين
 الإِيمان وظهور الكفر، لأن المسلمين ما لمَ يصيروا يداً واحدة على العلوّ،
 الدماء، والفساد يحصل مُن اختلاف الأفكار .





 بالهجرة من الوطن، ومفارةة الأمل واليُكّن، والانسلالخ من المال والدنيا، لأجل الدين والعقيى، وهو كلام مسوق للثناء عليهم، والثنهادة بفوزمهم
 فيه

 المهاجرون والأنصار، الحقثهم الشا تعالى بالسابقين، تنضّلًا منه سبحانه، وترغيباً في الإيمان والهجرة، وهي الهجرة الثانية بعد الحديية، وهم
 هؤلاء دونهم فيه، وبهذا التسّم صارت أتسام المؤمنين أربعة، والتوارث إنما هو في التسمين الأؤَيَّن، ولو اتنق كون المؤمنين في بلد، وفي عددهم قلة، وللكغار شوكئ، فيلزمهم الهجرة من وطنهم، لأنه دد حصل


 قال: آخى رسول اله نزلت هذه الآية، فتركوا ذلك، وتوارثوا بالنسب، واستدل بها على تون توريث ذوي الأرحـام، الـذيـن ذكرهم الفـرضهون، ومـم مـن لا فرض لهم ولا


 محمد

والحمد لهّ رب العالمين
("تم بُعونه نعالى تفسير سُورة الأنفال"]


مدنية وهي مائة وتسع وعشرون آية

سورة مستقلة ليست بعضاً من سورة الأنفال، وتركُ التسمية في هذه السورة لا مدخل لرأي أحد فيه، وإنما هو الوحيُّ، ولا مِرْية في عديم نزولها ههنا ("، وليس المقصود ههنا إلاّ إظهار صفة القهر، ولا يتألأدى ذلك مع افتتاح بالبسملة.





(1) إنما لم توجد البسملة في هذه السورة، لأنها ابتدأت بالوعيد والتهديد والعذاب،
 في عدم ذكر التسمية في هذه السورة، وقد سنل علي رضي الها عنه فقيل له : لـَ لمَ لم تكتبوا في براءة بسم الشه الرحمن الرحيم؟ فيم فقال للسائل : يا بُنيَّ إن "ابراءة" نزلت بالسيف، والتسميةٌ رحمة، والرحمةُ أمان، وهذه السورة نزلت في في المنافنقين.


 وجل، لأنه أمر كسائر الأوامر، واشتراء الأكاك المسلمين في حكمها، إنما همو


 إلى من هو أصل فيها، وإلدرالج النبي وإيثار الجملة الاسمية للبدلالة على دوامها على أن في ذلك تفخيماً لشأن البراءة، وتهويلاً لأمرها .
 والمحرم، وقيل: مي عشرون من ذي الحجة، والمحرم، وصَفر، ورّبيع
 هذا التأجيل أن يتفكروا، ويحتاطوا لأنفسهم، ويعلموا أنه ليس لكمه بِّعد

 يحضرون الحج ويطوفون بالبيت عراة، فبعث أبا بكر في تلك السْنة أميراً على الموسم، ليقيم للناس الحج، ثم بعت بعده علياً. أخرجه أخمد والترمذي وتحسَنه عن أنس قال:
 فأعطاه إياه ليقرأ على الناس صندر براءة، فلما لحق علي قال ألما أبو بكر رضبي

 العقبة، فقال: أيها الناسل إني رسولُ رسولِ الهُ إليكم فقالوا بِّا بماذا؟ فقرأ
 أن لا يقرب البيت بعد مذا العام مشرك، وألاً يطوف بالبيت عُريأن، جوَلا



 المهابة، وتهويل أمر الإخزاء.

وِ




 كان فيه، لما أخرج البخاري وأبو داود وابن ماجه عن ابن الـن عمر رضي الشا


 عرفة فيه ليوم الجمعة بالأكبر، فلم يذكروها، وإن كان ثواب ذلك الحج
(1) انظر سنن الترمذي rov/0 من كتاب التفسير، ومسند الإمام أحمد / أقول: وإنما بعث
 المسركين بذلك، وليس فيه ـ كما زعم بعض الجهلة - تفضيل عليٍ على أبي بكر، , نقد كان أبو بكر في ذلك العام الإمام، وعليٌ يأتمٌ به، وأبو بكرِ الخططبب، وعليٌ

يُسْمِ النابس
(r).




 أَلِيِيهِ مؤلم في الآخرة، والتعبيرُ بالبشارة للتهكم والسخَرية.

## عِا 








 الأجل المضروب للناكثين، ولا تعاملوهم معاملتهم، وهذه الطائفة لما أنفوا
 على أن مراعاة حقوق العهجد، من باب التقوى، وإن كان المان المعاهد مشبركاً، وأن التسوية بين الغادر وِالوفيِّ، منافيةٌ لذلك.












 لـلا ينبسطوا في البلاد، والقعود ليس المراد حقيقة، بلم بل المراد تراد ترقبهم








 رَّحِيدٌ يُ ينغر لهم ما قد سلف، ويثيبهم بإيمانهم وطاعتهم.

[^0] استأمنك عن القتل، وطلب منك جوارك، للتعرفّ على أمور اللذين، بعد
 (الهِ





 معذرة، قال الحسن: هنذ الآيةُ محكمةٌ إلى يوم القيامة، واختلفي مقدار مدة الإمهال، فقيْل : أربعة أثهر، وقيل: مفَوْضٌ إلى رأي الإِنام، ولعله الأثنبه.


 يستحقن أن تُراعى حُقوقه، ولا يتعرض لهم أخلا




 ألَمْتَّقِيِجَجا الذين يوفون بالعهود، ويخافون الموعود.

重
 يغلبوكم وينتصروا عليكم، وأصلُ الرقوب: النظرُ بطريقِ الحِفظ والرعاية،



 الآخر لها، فإذا لم يراعها المشركون، فكيف تراعيا لماعونها أنتم؟ ولمَّا كان تعليق عدم رعاية العهد بالظفر، ، موهماً للرعاية عند عدمه، بيَّن أنهم فير في حالة العجز، أيضاً، ليسوا من الوفاء في شيء، وأنَّ ما يُظهرونه لكمب،




 ناقضون للعهد ومتمرِّدون، ليست لهم مروعةٌ رادعة وتخصنصن الأكثر لما في بعض الكفرة من التحامي عن الغدر، ووصفُ الككرة بالفسق في غاية الذم.





 والمخصوصنُ بالذم محذوفٌ أي عملهم هذا التبيح
 المؤمنين مطلقاً، أي لا يرأعون في قتل مؤمن - لو قدروا علئليه ـ عهداً ؤلا




 معاملة الإخوان، وفيه استمالتهم ما لا مزيد عليه، وبها استدل على تُخريم














 بصريح الكنذيب، وتقيح الأحكام، وتوجيه الطهن إلى الدين نفسه، ومن ذلك الطعن بالقرآن، وذكر النبي
 الضمير، 'للدلالة على أنمم أملُ الرياسة والتدم بالكفر، أحقاء بالقتل،
 ولا وعود على الحقيقة، مإلا لما طعنوا ولم ينكثوا، وفيه دليل على أن

 القتال انتهاؤمم عما مم عليه من الكفر، لا مجرد الأذية لهم والترجي من المخاطِيبن، لا من الشا عزَّ وجلًّ
r. ومهسلم في الإيمان رقم riv/Ar الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام (1)

\[

$$
\begin{aligned}
& \text { 我重 }
\end{aligned}
$$
\]

 وتد دخل بعدها النفي، ونفي النفي إثبات، فيفيد الحث والتحريض علية
 عقدوها في الحديية مع الرسول


 والبلادي أظلمّ．ذكر سبحانه ثلاثة أمور، كل منها يوجب مفاتلتهم لو ا：نفرة،


 فقاتلوا أعداءه، ،إن قضية الإيمان آن لا يخشىى المؤمن إلاً منه سبخانه．



 ． فقال：أبشروا فإن الفرج قريب؛، والظاهر أنه على العموم، لأن كل مؤمن

 أوفى اللّ بما وعدهم، ووقوع ما أخبر عنه معجزة عظيمة، وفي ذكر الأيدي
 الصدور، إذْ فرقُ بين تعذيب العدو بيد عدوه، وتعذيب العـيبَ العدو بيد غيره،
 يتوب عن كفره، ويتوب الشّ تعالي عليه، فإن القتال كما تسبّب لتعذيب
 أبو سفيان، وعكرمة بن أبي جهل، وسهل بن عمرو، ، وهم كانوا أئمة الكفر
 ونق الحكمة والمصلحة، فامتلوا أمره عز وجل، واغتنموا منافع الدنيا والآخرة .

重

高 أحسبتم وظنتم أيها المؤمنون لأَنْتُرْكُؤهِ على ما أنتم عليه، ولا تؤمرون



 اله بدون امتحان، يتبيّن فيه الصادق من الكاذب، ولم تلم تجاهدورا أعداءكم


 على ما في ضميرك من الأسرار، والمقصودُ من هذا نهي المؤمنين عن
 يعلم جميع أعمالكمه، ولا يخفى عليه شيٌٌ منها .









 الافتخار بالعمارة، والسقاية كما كان الجاهلية يفعلون، رُوي عن الضئريا




 لعظم ما ارتكبوه من الإجنرام.


 الإِيمان بالر سول










 من الصفات الحسنة في معرض التوقع، لقطع أطماع الكفرة، فإن المؤمنين مع ما بهم من هذه الكمالات، إذا كان أمرهم المرم دائراً بين "العل"ه و (اعسى")،

 ومنعٌ لهم أن يغترُوا بأحوالهمه، ويتَّكلوا عليها.

保




(1) أخرجه الطبراني من حديث أبي أُمامة مرفوعاً. (Y) أخرجه الترمذي في التفسر رقم

كِ
 بما أخرجه ابن أبي حاتم عن البن عباس، قالل: إنَّ المشركين قالوا: عمْارةُ
 الآية، وقيل: إن بعضى المؤمنين فضَّلوا السقاية والعمارة على الهِّلِّرة والجهاد، واستدل له بيا أخرجه مسلم وأبو داود عن النعمان بِن بـن بشير




 الختلفتم فيه، وذلك يوم الجمعة، فأنزل الها الآية(1) ومعنى الآية: ألجعلتم أهل اللسقاية والعمارة، في الفضيلة وعلو الدرجة، كمن آمن بالبّه واليوم
 والسقاية، إنما توجب الفضيلة، إذا كانت صادرة عن المؤمن، أمَّا إذا كانت صادرة عن رالكافر، فلا فائدة فيها ألبتة لأن الشا أحبط أعمالهم

 أنه سبحانه، لا يوفّق هؤلاء الظالمين، إلى معرفة الحق وسبيل الرشاد.

## 

 للإيذان بأن ذلك من لوأذم الجهاد، لا أنه اعتبر بطريق التدارك، والظانهر
 المنئور . YMA/

من السياق أن المفضل عليه أهل السقاية والعمارة من المشركين أو ممن

 فوز ما عدامـم ليس بفوز بالنسبة إلى فوزهمر.
 رسوله


 (\$)
 قدره لمن عمل بطاعته، وجاهد في سبيله الديله ولمَّا وصف تعالى المؤمنين بالإيمان والهجرة والجهاد، قابلهم على ذلك بالتبثير بثلاثة: بالرحمة، والرضوان، والجنة.

و


 الِّبَ

 روي عن ابن عباس نزلت في المهاجرين، فإنهم لما أمروا بالهجرة قالوا والوا إن هاجرنا تطعنا آباءنا وأبناءنا وعنيرتنا وهلكت أموالنا فنزلت، وروي عن أبي

جعفر أنها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة، حين كتب إلى قريش يخبرهم

 أي إن اختاروه وأصرتُوا عليه إصراراً، لا يرجى معه إقلاع أضلا ولا وَمَن

 غير موضعها.



 والأزواج غير معتادة، بل هم تبع، وما هنا في المحبة، وهم أحبُّ إلى كل كل





 الجهاد بحبِّ اللا ورسوله،، تنويهاً لشأنه، وتنبيها على أنه مما إيجب أن


 الداخلين في موالاة المُشُركين، وني الآية الكريمة من الوعيد الون والتهنديذ
 التعارض بين مصلحة الدلنيا، ومصلحة الدين، وجب على الديا المنيلّلم ترجيح الدين، على أمر الدنيا بهذه الآية.

病
 رَخْرَتَ

.
中 المَواطنُ: جمعُ موطن، وهو المشّهد من مشاهد الحرب، ولما وهذا امتتانٌ على المؤمنين بالنصرة على الأعداء، التي يترك كلها الغيور الغيور أحب الأشياء إليه،

 على ثلاثة أميال من مكة ـ كانت فيه وقعة بين المسلمين وبين هوازين الماني في شوال سنة ثمان، وكان المسلمون اثني عشر ألفآ، العشرُ الذين حضروا إلى مكة، وألفان انضموا إليهم من الطلقاء، والأعداء كانوا أربعة آلافث، فلما التقوا فال رجل من المسلمين: لن نُنلب اليوم من تلة، إعبجاباً بكثرتهم، وقيل: أول من انهزم الطلقاء، مكرأ منهم، وكانِّ



 إلى خلفه، والمراد الانهزام وقد ظهر منه ما أبهر العقول، ولم يخطر بِباله


فانهزموا، وتفصيل التصة في كتب السِّير (1)
(1) أخرج البخاري r/^ في المنازي أن رجلاء قال للبراء بن عازب: أكتم وليَّم يوم =
 أي أنزل رحمته التي تسكن القلوب، وتطمئن إليها، اطمئناناً بالنصر القرّيب

 الملائكة، واختلف في عددهم، وكذا اختلفوا في أنهم قاتلوا أم لا؟ والجمهور


严 يَئَآَ



 من الإبِل والغنم ما لا بُحصى - فقال

 يعدلوا بالأحساب شيئاً، فمن كان بيده شيعٌ وطابت به نفسه أن يردّها، ومن

= أصحابه حُسْرَا، لِس عليهم كثير سلاح، نالقوا قوماً رماة، لا يكاد يستط لهم سنهم،


 الشَ

لا ندري لِلَّ فيكم من لا يرضى، فمُروا عُرفَاءكم فليرفعوا ذلك إلينا، فرفعت إليه






 كأنهم عينُ النجاسة، لخبث باطنهم، أو لأنهم لا يتطهرون ولا يجتنبون

 النهي عن الحج والعمرة، وإليه ذهب أبو حنيفة، وقاس مالك سالك سائر
 المسجد الحرام خاصة، ورُوي عن عطاء أنهم نُهوا عن دنر الحول الحول الحرم كله، فيكون المنع من فرب المسجد الحرام على ظاهره، وبا وبالظاهر أخذ ألبو حنيفة إذذ صرف المنع عن دخول الحرمغ، اللى المنع من الحج والى والعمرة،







تفضيله بوجه آخر، فقد أرسل الشه السماء عليهم مدرارآ أغزر بها خيرهمهم،



 ذلك، وأن الغنى الموعود يكون لبعض دون بعض، ولي وفي عام دون بإِم
-
 أهل الكتاب، إثر أمرهم بقتال المسركين، وإيمانهم مالذي الذي يزعمونه ليّس


 التوراة والإنجيل، بل حزفوهما وأتوا بأحكام كثيرة من قِبَل أنفسهمه، اتّباعاًا لأهوائهم، فيكون المراد لا يتبعون شريعتنا ولا شبريعتهم، :ومجموع الأمرين



 بسلطان الإسلام، وعزة المسلمين.
،





يُتُـرِ

 لم تبق فيهم بعد وقعة (بخت نصَّر" فبعث اله إليهم عزيراً فكتبها من صدره، فظفت يعلمهم التوراة، فقالوا: ما أوتي عزيرٌ هذا، إلاًّ لأنه ابن الشا، وبالجملة فإنَّ هذا القول كان شائعاً فيهم، ولا علا عبرة لإِنكارهم،



 لنسبة القولين المذكورين لهمه، ونفي التجوز عنها، ولإِشعار بأنها تولٌ مجردٌ عن برمان، مماثل للخرافة، من غير أن يكون له في الخارج الـير مصداق
 قَبَلْ

 إلى الباطل؟





 رسول الشا



أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتستسحلونه؟


 اتخاذهم الرهبان أرباباً، لأنه مختصن بالنصبازى، ونسبته إلى أنه :للِّإِيذان







 والحقُّ أحق بالاتّباع، فمتنى ظهر وجب على تلى المسلم اتباعه، وإن أخطّأه اجتهاد مقلّّه.

وَلَؤ هِ

 على وحدانيته تعالى، :وتنزّهه سبحانه عن الشركاء والأولاد، وشريغته
 صببحاً منيرآ، والمراد من الإظفاء: الردُُ والتكذيب، أي يريد أهل الكتابُ
(1) أخرجه الترمذي في كتابُ التفسبر /09/0.
rır

أن يردُوا دلائل الإِيمان والتوحيد التي جاء بها محمد




 أي يتمُّ نوره ولو كره الكافرون ذلك.



 موضع الكافرين، للدلالة على أنهم ضموا الكفر بالرسول

$$
\begin{aligned}
& \text { 我 }
\end{aligned}
$$

 آلنَّاسِي) شروع في بيان حال الأحبار والرهبان في إغوائهم لأتباعهم إثر بيان سوء الأتباع في اتخاذهم لهم أربابآ، وفي ذلك تنبيه للمؤمنين حتى لا
 بالرشوة في الأحكام، سمي أخذ المال أكلاً لأنه الغرض المِّ الأعظم منه





 كونهم أسوةً لهمّ، في استحقاق البشارة بالعذاب، وفسَّر غير والحدِ الإنفاق






 على هذه الأموال بالنارُ اللاهبة المستعرة، حتى تصبح حامية كاوية، وإلمانما





 .rv./r
(r) الحديث أخرجه أبو داوذ في الزكاة رقم عז7ا وأخرجه الحاكم في المسبتدرك

(r) هذا الحديث موقوف على ابن عمر ، وقد روزاه الطبراني والبيهتي، وذكره أبن كثيز فيّ


 مـن الكنـز، أن يكـونـوا ذوي وجـاهـة، وأن يتنعــوا بـالمطـاعـم الشهيـة،

 وفيل: لأنهم كانوا إذا رأوا الفقير أعرضوا عنـا عنه، وطَوْوْا كَشْحاً، وولَّوْمْم


 الذني ادخرتموه في الدنيا، ولم تسعفوا به الفقراء.










 وراثة منهما، وكانوا يعظمونها حتى إن الرجل يلقى فيها قاتيا والِ أبيه أو أخيه
 وتخصيصها بالنهي مع أن ارتكاب المعاصي منهي عنه مطلقاً لتعظيمها، ولها سبحانه أن يمّيز بعض الأوقات على بعض، كارتكابها في الحرم، وحال


 بالتقوى، وإيذاناً بأنه المدارُُ في النصر، أي فأتقوا لتفوزوا بولايته ونصره سبحانه .


. Q 僉



 زادوأ في عدد الشهور، بُأن جعلوها ثلاثة عشر أو أربعة عشر شُهراً، ليتشع




 حرمته، رُوي عن الضحاكاك أن (اجُنادة الكناني" كان مطاعاً في الُجاهلية، وكاكن يقوم على جمل









 ألَكَ'فِيِنِج الباطل، ولا يرشدهم إلى طَريق الخير والسعادة، وهم قد صدوا عـيا عنه بسوء اختيارهم، فتاهوا في تيه الضاللـ.





 الجهاد، المستتبعة للراحة الخالدة، وكان ذلك في غزوة ونا تبوك، بعد رجوعهم من الطائف، استنفرهم
= حرَّمنا المحرَّم، وأَزَّزنا صفر، وني عام آخر يقول: إنَّا قد حرمنا صفر، وأنَّرنا المحرمه فذلك هو النسيء الذي جعله الشا زيادة في الكفر .

ثمار المدينة، وطابت ظلالها، مع بُعد الشفة وكثرة العدّو، فشقَّ عليهم

重
 آلَآخِسرَ

 الراحة في الآخرة، إذْ لا تُنال راحة الآخرة إلا بتعبِ الدنيا!! ! الـا


 الوعيد، والتشديد في التهديد، أي قوماً مطيعين، مؤثرين للآخرة على




人







تنصروه فسينصره الله، كما نصره حين أخرجه الذين كلئ كفروا ألي تسبَّبوا

 والآخر أبو بكر رضي الله عنه، والمعنى : نصره الله تعالى في مثل تلك ألك
 ثور، وهو جبل في الجهة اليمنى لمكة مكثا فيه ثلاثة أيام، يختلف إليهما وليا


 الصديق رضي الله عنه، قالوا: من أنكر صحبة الصدِّيق فقد كفر، لإنكاره





 رسول الله



 (1) انظر قصة مؤامرة المشركين على رسول هذا التفسير


وردً كيدهم في نحورهم، حين تآمروا على قتل رسول اللّ

 في تغيير الأسلوب من المبالغة، ، لأن الجمملة الاسمية، تدلُّلُ علنى الدوَام

 يلُُ أهل الثرك بحكمته

##    .






 .


فبادروا إليه.




بمشقـة (وَسَيَتَلِفُونِ



 الكاذب، لأن الحلف الكاذب إهلاك للنفس، وفي الحديث الشريف:
 لأنهم كانوا مستطيعين الخروج ولم يخرجوا، وهذه الآياتُ نزلت في المنافقين .

##  آلكَذِبِبِنِ   .


 بتصدير العفو في الخطاب، دون ما يوهم العتاب واحتج بعضهم بهذه الآية، على صدور الذنب عن الرسول العفو يستدعي رسابقة الذنبّ، وأجيب بأنه ليست معاتبة، بل هل هو استفتاح
 الله تعالى نهيٌ فيُعُدُ معصية، إنما فُعل ذلك باجتهاد، وفيه دليل جواز

 جهنم، وهي يمين فاجرة، لا كغارة لها، لأن ذنبها أعظم من أن يُكفُر .

الاجتهاد، وإذنه ذلك، هو ترك الأولى، اللني هو التأني، والتوقف إلى انجلاء الألمّالمر،

 إلى الإِذن لهم، ولم تتوقف حتى ينجلي الأمر؟ وني الآلية وجوب الاحتران عن العجلة، ووجوب التثنت والتأني






 بأن الباعث على الجهاد ألإيمان، وعدم الإيمان بهمان، فمن آمن بهيما قاتِ




 القعود عن الجهاد بغير عذر، وكانوا تسعة وثلائين رجلاّ.




 والمعنى: لو أرادوا الخروج لأعدُّوا عُدَّة، لأنهم كانوا مياسير، ولكا ولكّنْ ما


 قلوبهم، أي اقعدوا مع النساء، والصبيان، والزَّمنَن، وهو ذمٌ بليغ لهم (1).





 وهو من أعظم الأمور التي يجب الاحتراز عنها في الحـر الحروب، لأن عند




 فيعلم ضمائرهم وما يتأتى منهم علماً محيطاً، فيجازيهم على ذلك.



(كَّهَ
 تَبَل



 كَكرْوُوبَ والمؤمنين، على تخلف المنافقين، وبيان كراهية الله عزَّ وجلَّ لخروجهمم.









 أصبر غنهن، فاعرض عنه رسول الها وتركها وانظر تصته في تفسير" ابن كئير .rve/r

من كل جانب، والمراد بالكافرين المنافقون، وإيشارُ وضع الظاهر للتسجيل عليهم بالكفر .

قِ
叚






 أي يعرضوا عن النبي
 السرور .

曲
 بموافقتكم وُمخالفتكم، فالكِكْبُ بمعنى التُقدير، واللام

 لا يتوگًّلوا على غيره، بأن يفوّضوا الأمر إليه سبحانه، ولا ينافي في ذلك الأخذ بالأسباب، إذا لم يعتمد عليها فقط، والآلآية كالتنبيه على ألنّ حالْ حال المنافقين بالضِدِّ، وأنهم لا يتوكلون إلاً على الأسباب الدنيوية.

ول
 مُمَرَبِشْوِ





 حستى العواقب: النصرة، أو النهادة، فما يزعمونه مضرة للمسلمين من الشهادة، أنفع مما يعلونه منغعة من النصر والغنيمة، كما نطّ بـ به الحذيث الشريف (اتكفّل الهُ لمن جاهلْ في سبيله ، لا يخرجه من بيته، إلا الجهاد






(1) الحديث الخرجه البخاري بينا اللفنظ في كاب الجهاد ر/ 108 ورواه بسلم بلفظ


 الحليث

العَزِيزُ الكَرِيمُ|"(1) منا ومنكم ما يتربصه، لا نشاهد إلا ما يسوؤكم، ولا تشاهدون إلا ما يسرنا.




 تعليّلٍ له، وما بعده بيان وتقرير لها والمراد بالفسقِيْ العتوٌُ والتمرُّدُ في الكفر



 تواباً، ولا يخافون على تركهما عقاباً، وهاتانان جملتان دان داخلتان إلان في حيز التعليل، وإنما جيء بهما لمجرد الذم، وإلاًا فالكفر وحده كافِ لعدم قبول الأعمال.


لأِ
 يعذبهم بسبب ما يكابدون لجمعها، وحفظها من المتاعب، وما يرون فيها

مـن الشـلائـد والمصـائـب، فـالمـال والأولاد عـذاب للكـافـريـن(")، دون





الكفر، على أن كفر الكأفر، بإرادنة سبحانه، وفي ذلك رُّ على المُعتزلة.


و







(1) معنى الآية الكريمة: لا تستحسن أيها السامع العافل، ولا تفتتن بما أوتي هؤلاء من زينة الدنيا، وبما أنعمنا عليهم من الأموال والأولاد، فظاهرها نعمة وبالطانِّنها نقمة،
 المخترعات الجهنمية التي يخترعونها، من أنواع الأسلحة الفتاكاكة، نهـمْ يُدمَّرون ويهلكون بأموالهمّ، وليس أدل على ذلك من الحرب العالمية الأولى والثانية.

$$
\text { (Y) سورة البقرة، آية: غ } 1 \text {. }
$$

إسراعاً في دخوله، لا يرّدهم شيء، يقال: فرس جموح، وهو الذي لا يثنيه اللُّجام، وفيه إشعار بكمال عتومم، وظلمة قلوبهم.

##   


 صدقاتكم في رعاء الغنمّ، ويزعم أنه يعدل؟ وروني قال: كان رسول الهّ فقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل!! فقال: (اويلك ومن يعدل إذا لـم أعدل؟ فقال عمر: ائذن لي أضربْ عنقه؟ قال



 يفاجئون السخط، يعني أن رضاءهم وسخطهم لأنفسهم، لا للدين والحق، غَاير سبحانه بين الجملتين إشارة إلى أن سخطهم ثابت لا يزول، بخلان رضاهم، وعن الضحاك كان الني الني
 المنافقون فإن أعطوا كثيراً فرحوا، وإن أُعطوا قليلا سخطوا





 أن يغنينا بفضله، والجوابث محذوف بناءً على ظهوره أي لكان خيراً ألهـ الهم وأعود عليهم بالنفع، ثم بين تغالى مصارف الصدلى الصاتِات تصويباً وتحقيقاً لما فعله الرسول فقال عزَّ وجلَّ ：



中合会

كأنه قيل：إنما هي لهم لا لغيرهم، والفقير الذي له شيء لا يكفيه، والمسكين اللذي لا شيء＇له، فهو أسوأ حالاً من الفقير، لقوله سبخانه：

 ليأخل صددقات المواشي في أماكنها، ويُعْطَى العامل ما يكفيه بالوسط

 والأقرع بن حابس، والعباس بن مرداس، ولهِ وصنف كانوا يُعطون لدفع
 في خلافة الصلٍّيق، وصحَ أنه كان خاصَّ ماله

المكاتب، وقيل: يباع الرق فيعتق، وبه فال مالك وأحمد، والاحتياط في سهم الرقاب دفعه إلى السيد بإذن المكاتب، وكذا القول القول في الغارمين
 غير معصية، إذا لم يكن لهم نصاب فاضل عن ديونهم، والغارم في اللغة من عليه دين ولا يجد فضاءه، والفقر سرط في الأصناف كلها إلا العامل
 وجوه الخير، من بناء المدارس، وعمارة المساجد، ونحو ذلك، والقول
 المنعطع عن ماله، والاستقراضُ له خيرٌ من قبول الصَّدقة، وفي فير فتح

 منهم، لأن اللام لبيان أنهم مصارف، لا لإلثبات الاستحقاق، ولدا وقد روي ذلك عن عمر، وابن عباس، وحذيفة، وهذا مذهبنا، وعند الشافعي لا

 فجعله للمؤلفة، ثم أتاه مال آخر فجعله في الغار مارمين، فدل فدل ذلك على ألى أنه


 من الأمور الحسنة، وإنما وقعت هذه الآية في تضاعيف ذكر المنافقين،
(1) سورة البتقرة، آية: : rVI.

- يَيْزَ
 ويصدقه، سمي بالجارحة للمبالغة، كأنه من فرط استماعة صار جمملته آلة
 قالوه في حقه ما يليق بالقبول، وبين ما لا يليق به، وإنما قالوه لأنه





 مزيدة للتفرقة بين الإيمان المشهور، وبين التسليم والتصديق، والإليما ولإيمان بالشّ هو نقيض الكفر، فلا يتغدى إلا بالباء، وتصديق المؤمنين فيما يقولونينه،




 على أنه
 عذاب شديد موجع بسبب ذلك الإيذاء، وهو خبر من الله عزَّ وجل على

نهج الوعيد لغاية التعظيم لمقامه الشريف إلى اله تعالى، موجبةٌ لكمال السَّخط واللغضب.
 المنافقون يتكلمون بما لا يليق، ثم يأتونهم فيعتذرون إليهم ويوكّدون معاذيرهم بالأيمان الكاذبة ليَّضوا عنهم أحق بالإرضاء، بالطاعة والوفاق، ولا يتسنى ذلك إلا بالصدق والمتانـابعابة


 إيماناً صادقا، في الظاهر والباطن، فلْيرضوا النّ ورسوله، فإنهما أَحُقُ بالإرضاء .
 للتوبيخ على ما أقدموا عليه من الجريمة العظيمة، مع علمهم بما سمعما
 لمن حاول الإنسان تعليمه مدة، ثم إنه لم يعلم، فيقول له الها ألم تعلم؟ وإنما حسن ذلك، لأنه
 الحدًّ في المخالفة لأمر الشا ورسوله، والمحادَّةُ: من الحدٍ بمعنى الجها والجانب، كالمشاقَّة من الشق، والمعاداة من العداوة بمعناه، فإن كلَّ والِّ واحد


 تُمرات نفاقهم.

## 





 أي أنها تذيع ما كانوا يخفونه من أسرارهم، فتنشر بين الناس، 'فيسمعوّنها

 تحذرونه من مخازيكم، المستُكنة في قلوبكم، على ملأ الناس، وا والمرّاد مظهر كل ما تحذرون ظهوره من القبائح.

 روي أن ركباً من المنافقين، مرُّوا بين يدي رسول الشالّ فقالوا: انظروا هذا الرجل يريد أن يفتح حصون الشنام، هيها هيات، هيهاتِ،
 والشه ما كنا في شيء من أمرك، وأمر أصحابك، ولكن كنا في شيء مما

يخوض الركب، لنقطع الطريق بحديثنا!! فلمَّا أخبرهم الرسول

 استهزائهم: أتستهزئون بدين الشائهون وشرعه، وكتابه ورسوله؟ فكيف تزعمون الإيمان وأنتم تهزؤون من دين الرحمْن؟
 تنفعكم بعد ظهورْ



 والاستهزاء، واستدل بعضهم بالآية، على أن الجدَّ واللعب في إظهار كلمّ الكفر سواء، ولا خلاف بين الأئمة في ذلك.

 والبعد عن الإيمان، كأبعاض الشيء الواحل، والمراد الاتحاد في الحقيقة




الإِيمان والطاعة










 في بلية دائمة، لا يأمنون سباعة من خوف الفضيحة، ونزول العذابِّ



.



(1) المشاكلة معناها الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعنى، والمراد من الآية أنهم
 ينسى، فالنسيان منهم علن ظاهره، والنسيان من الها بمعنى الترك.

$$
\varepsilon \cdot 7
$$

لشبهمم بهم وتمثيل لحالهم بحالهمّ، وفيه إيذانٌ بأن المخاطبين أولى


 من الشهوات الفانية، والتهائهم بها عن النظر في العاقبة، والسعي في تحصيل اللذائذ الحقيقية، تمهيداً لذم المخاطبين بمشابهتهم، واقتفاء أثّثرمم







 بشبر، وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا الجُحْر ضَبِّ لتبعتمومم، قلنا يا يا رسول
 اليهود والنصارى؟ وفيه معجزة للنبي


(1 (1 أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام Y00/R Yمسلم في العلم رقم YTI9 باب اتباع سنن اليهود والنصاري .






 ذنب، والفاء للعطف على مقتَّر، أي فكذَّبوهم فأهلكهم الشا عزَّ وْجل، فما فما



 للعقاب، بالكففر والتكذيب.

##   



 آلمْنگِ


 مقابلة وصف المنافقين بالفسق، فهذه الأمور الخمسة، التي بها يتميز

المؤمنون من المنافقين أُؤلَّكَكَ إشارة إلى المؤمنين والمؤمنات باعتبار

 وعده رَكِيـدُ لا يضع شيئاً إلا في مححله.

##  <br>  . ذَلِكَ هُوَ


 لكل أحد منهم، على اختلاف طبقاتهم في مراتب الفضل كيفاً وكماً، فإن

 عَدَن بالمكان إذا أقام فيه، والمراد به الإِقامة على وجه الخلّ الإلود والدوام،

 سبحانه الخلدري قال: قال رسول الشّ

 شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أُحِحُّ عليكم رضواني فلا ألا أسخط عليكم بعده أبـداً) (1) وفيـه دلاله على أن السعـادات الـروحيـة، أفضـل مـن السعـادات
 والترمذي رقم YOO^.
 الدنيا وما فيها.

## ؤَ    .

㢄







 ذكروا فيه نسباً للنزول فقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة قالن:

 باله ما قاله فنزلت الآية؛ وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: : جاء رجّلٌ فدعاه



الكفر، بعد إظهار إسلامهم؟؛ وكفرهم كان ثابتآ، والإِسلام الحقيقي لا












 العذاب، بالمدافعة، ولا بالثفاعة، وخُصنَّ ذلك في الدنيا، لأنه لا ولي ولا نصير لهم في الآخرة قطعاً، فلا حاجة لنفيه.

畀 مِنَ ألصَّكِلِحِينَ



(1) الحديث أخرجه البيهقي في كتاب دلالثل النبوة، وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير .YАТ/Y

## 

 مالا، فقال


 فبعث
 الخصال الذميمة .
呂
 عنها، والمراد تولوا بإجزامهم وهم معرضون بتلوبهم.



 جزاء عملهم، بسبب إخلافهم ما وعدوه تعالى من التصدق والصـلاِح، وبسبـب كـونهـم مستمـرّيـن على الكـذب؛، والجمـع بين صيغتـي المـاضـي والمضارع، للإِيذان بالاستمرار، وفي الحديث الشريف: اأربٌٌ من كنَّ فيه



 مع أنها مروية في أكثر كتب التفسير، وبالتمييز بين الاثنين ينتهي أمر الـلشك


كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهنَّ، كانت فيه خصلةٌ من من


 الخصال، قد توجد في المسلم، بل بل في بعض علما بلمائنا اليوم؟ أُجيب بأن
 التخلق بها، ويجب على المؤمن أن يجتنب عنها، فإنها في غاية القبح والشناعة.

 النفاق، والعزم على الإخلاف وما يتناجون به فيما بينهم من المطاعن،
 شيء من الأشياء، حتى ما اجترؤوا عليه من العظائم.


 أي في الإنفاق من أموالهم، عن أبي مسعود البدري قال : لمَّا نزلت آلتا الصدقة كنًّا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدَّق بشيء كثير، فقالوا

في الإِيمان أيضاً، وأبو داود رقم
 فنزلت هذه الآية" ، وحثَّ النبي
 تركت منها أربعة لعيالي، وجئت بأربعة أقدمها إلى الش تعالىي، : ثم :قام







 فكيف يتصدق به؟ والمنافقون لا يعلمون أن هذأ من من موجبات الفضيلة، ،


 ما قبلها، وإنما اختلفتا فعلية، واسمية، لأن السخرية في الدنيا ورئي متجددة، والعذاب في الاَخرة وهو دائم، والتنوينُ في العذاب" للتهويّل والتفخيم.
 بنحوه في جامع البيان • $190 / 1$ (Y)
(r) قال النحاس في معاني القَرآن
 لسخريتهم وهذا ما يسمى بالمشناكلة أو المقابلة وهي الاتفاق باللفظ مع الاختّلاف مفي

$$
\begin{aligned}
& \text { 我 }
\end{aligned}
$$

 الأمرين، في استحالة المغغرة، وتصويره بصورة الأمر للمبالغة، قال


 دون التحديد، وقد شاع استعمال السبعة والسبعين والسبعمائة ونحوها في



 آلْكَسِقِينَهِ فإن الفسق عبارة عن التمرد، والتجاوز عن حدود الشرع






من الكفر والنفاق، وإنما أُوثر ما عليه النظمُ الكريم، على "إنى يقوْل:




 يِفْتَهُونَ| أي لو كانوا من أهل الفطانة والفقه، لعرفوا أنها كذلك:


 صيغتي الماضي والمضارع للدلالة على الاستمرار التجددي.

#   

 . 重会 طائفة من 'المتخلفين بعني منافقيهم، والرجع إشارة إلى أن ذلك النفرك،



(1) معنى الآية: أمرُ الدنيا 'قليل، :فليضحكوا فيها ماشاؤوا، فإنهم سيبكون فئي النار؛ بكاءً

 العلمي وإحياء التراث الإسـلامني بجامعة أم القرى بمكة المكرمة سنة ^•\&! هـ.

عَدُوّاًّا
 وفرحتم به وأَوَلَمَّزَ


 السلف، وفي الآية دليل على أنَّ الرجل إذا ظهر منه مكرّ، وخِداع، وبدعة يجب الانقطاع عنه، وتركك مصاحبته.

##  


 بالنهي أي لا تدع لهم، ولا تصلٌ عليهم أبداً، وقد روي في سبب النزول






 والدعاء، وفي زيارة قبور الكفار خلانٌّ، وكثير من القائلين بعدم الجواز،


 إن الصـلاة على الميت والاحتفال به، إنما يكون لحرمته، وهم بمعالمزل عن
 متمردون في الكفر، خارِجون عن خدود اللّ .


وتقدمت مثل هِذهِ الآية، والحكمة في تجدد النزول، إرادة أن يكون


 مع أقوام كثيرين في أوقات مختلفة، لم يكن ذكره مع بعضهم معغنياً عن ذكره مع الآخر .




رقم 19^M في الأثربة أيضاً.

 للمنافقين والمراد أخلصووا الإيمان بالله، وإنما قدم الإيمان لأن الجان الجهاد بغير





والصبيان.

 يضرهم في الدارين


.


 لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِين|"(1) وفي الآية تعريضٌ ، بأَنْ القوم ليسوا من الإِيمَان بالهُ

(1) سورة الأنعام، آية: 9 .
 والكرامة في الآخرة، ووقيل: الخيراتُ: الحورُ، لقوله تعالى:
 الإِشارة تنويهاً بشأنهم.

 لهم ححائق وبساتين ناضرة، تجري من تحت ڤضصورها أنهار الجنة، وههذه هي السعادة الكبرى.
 أحوال منافقي الأعراب، إنُّر بِيان أحوال منافقي المدينة، والمعلًّر من علًّر










والأسر في الدنيا، والنارن في الآخرة.

以
 غَ






 السر والعلانية، بأن يتعهدوا أمورهم، وأمور أملهم، وإلارادة الخير لهمى،
 ليس عليهم جناعٌ، ولا على معاتبتهم سبيلٌ، وإنما وضع هالمحسنينين" موضع الضمير، للدلالة على أنهم منخرطون في سلك المحسنين، وهو من

 إذ الإنسان لا يخلو من تفريط، فلا يقال: إنه نفى عنهم الإثتم، فما الاحتياج إلى المغغرة؟.
 أتوا رسول الشا , الدواب لنغزو معك، فقال
 عندي، من تلطفـ الككلام، كأنه

 وهو أبلغ من يفيض دمُعُها، لأنه يدل على أن العين صارت دمعاً فيّاضاً
 يُنِقِّوِج) في شراء ما يحتاجون إليه للخزوج معك.

 قادرون على الخروج معك


 ما رضوا به، وما يستتبعه عاجلًا وآجلًا .

و

 المدينة، إيذاناً بأن مدار الاعتذار هو الرجوع إليهم، لا الرجوع إلى المدينة
(

 أطماعهم من التصديق، وللإِذان بأن افتضاحهم بين المؤمنين كافة، فلن





 المجازاة عليها، وإيثارها عليها للِِيذان بأنهم ما كانوا عالمين في الميا بحقيقة أعمالهم، وإنما يعلمونها حينئذ













 ينفعهم، إذا كانوا في سخط الله، والمراد به نهي المؤمنين عن مصناحبتهمه، والبعد عنهم، كما يجب الاجتناب عن الأرجاس الجسمانية والئ والآية نزلِّت -

 يجالسوهم، ولا يكلِّموهم، فامتتلوا






 وقسوة قلوبهم، وتوحشهم، ونشأتهم في معزل عن العـلم وألم والعلماء، ونما كانوا تحت سياسة سائس، ولا تأديب مؤدب، 'فنسأوا كما شاؤوا، فـهم أشبه شيء بالبهاثم؛ روي عن ابن عباس أنه قال: من سكن البادية الباديَ جفا،
 مأخوذ من جَذْر الحائط بُسكون الدالل، وهو أصله وأساسه ويتعدى بالباء


 يثيب به مسيئهم ومحسنهم، عقاباً وثواباً.



يعذّ ما يعطه في سبيل الله مغرماً، لأنهم لا ينفقونه رجاء ثواب الشأه تعالى








 لهم، لأنه

 شعار أهل البدع، وأنه مخصوص في لسان السلف بالأنبياء والمالائكة، كما

 معتقدهم، وتصديقُ لرجائهم، والضمير لنفقتهم، أي ألا إن هذا الإنفاق،




 ("قريشٌ، والأنصار، وجُهينة، ومُزينة، وأسلم، وأشجع، وغِفار مواليًّ، ليس لهم مولى دون الا ورسولهة(1)
(1) الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء 40/r ومسـلم في فضائل الصحابة رفم • ror.



 في الهجرة والنصرة، اللذين سبقوا إلى الإيمان من الصحابة الأبرار، ووهو

 والطاعة، إلى يوم القيامة، والمراد بالإحسان كل خصلئلة حسنة، رُوي عن حميد بن زياد قال: قلت لمحمد بن كعب القرظي: ألا تخبرني غن
 غفـر لجميعهـمّ وأوجـب لجميعهـم الجنـة في كتـابــه العـزيـز، محسنهـم







 - ع畣

 أَلِفْفَةِ ألئِ لجُوا واستمرُّوا وَمَهروا فيه، كابن سلول، والجلاسن، وأبي

عامر الراهب، يُقتال: مرد فلان على عمله إذا استمرَّ ودأب وتَهَر فيه، غير فير


 ولكن نحن نعلمهم ونخبرك عن أحون أحوالهم، فاله قتادة: ما ما بال أقوام ويقولون: فلانٌ في الجنة، وفالان في النار، وإذا سألت عن نفسه، قال : لا



وهذه الآية أقوى دليل في الرد على من يزعم الكشفف، والاطلاع

 للتأكيد، أي سنعذبهم في الدنيا بالقتل والأسر، وعند الموت بعلئ بعذاب القبر

 ثلاث مرات: مرةً في الدنيا، ومرة في القبر، ومرة في النار، لما فئر فيهم من الكفر المشفوع بالنفاق، والإغراق فيه حتى صار لهم بمنزلة الطبع.

 الغزو، ولم يعتذروا بالمعاذير الكاذبة، قال ابن عباس: هم عشرة تخلفئفوا عن غزوة تبوك، فلما حضر رجوعه المسجد وكان في ممر النبي

أبو لبابة وأصحابه، تخخلَّفوا عنك، وقد أقسموا أن لا يُطلقوا أنفسبهـم ختى



 وهو المدلول عليها بقووله
 تعالى كثير المغفرة والرحمة، يتجاوز عن التائب ويتفضل عليه، وعن أبي عتمان النهدي فال: ما في القرآن آية أرجى عندي لهنه الأمة من هـذه

وَ


 بذنوبهـم صدقة تطهّرهـم بها من الذنوب والأوضار، قال ابن عباس : إنهم لما أطلقوا جاؤوا بأموالهـم فقالوا يا رسول الها : هذه أموالنا التي خُلِّفنا

 الروايات، فليس المراد :من الصدقة الزكاة، لكونها مأمورآ بها، وإنما هي
 تلطخِوا به من أوضار التُخلفف، وقيل : المراد بها الزكاة، والأمر بأخذذها

(1) ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره Y/ •• ع عن ابن عباس رضي الله عنهما :
£YA

وترفعهم





 يعلموا أنه تعالى هو وحده المستأثر بقبول التوبة والرحمة، وذلك الك شأن من شؤونه عز وجل، وعاداته المستمرة؟.

##  .




 فيجازيكم عليها إن خيراً فخير وإن شراً فشر .







 إرادة اله تعالى، إذ لا يُجب غلى الشّ سبحانه شِيء لا تعذيب العاصي، ولا ولا
 وإنما شُدّد عليهم مع إخلاصهم، لأن الجهاد كان على الأنصار فرض غينم



 أخلصوا نياتهم، ونوضو! أمرهم إلى الشه عز وجل، فرحم الشه حالهم الهم وقبل توبتهم رضي الشّا عنهم جميعاً.

 لأهـل مسجـد قبـاء، أخـرج ابــن جـريـر عـن ابـن عبـاس أن جمـاعـة مـنـن
 وسلاح، ،فإني ذاهبٌ إلى فيصر ملك الروم، فآتي بجند من الروم، فأخرج


 دعا
(1) انظر تمام قصة الثلاثة الذين تخلفوا في صحيع البخاري AN/T. £ ${ }^{+}$

المسسج الظالم أهله، فاهدماه وأحرقاه، فخرجا سريعين حتى دخلاه وفيه



 وقال للرسول إلى يوم حنين، فلما انهزمت هوازن وللّى هارباً إلى الشام، وأرسل إلى والى



 في حلفهم هذا، وكلُّ مسجدِ بُني مباهاةً أو رياء سوى ابتغاء وجه الله، فهو
 الأمصار، أمر المسلمين أن يبنوا المساجدل، وأمرهـم أن لا يبنوا في موضع واحدِ مسجدَيْن، يضارُّ أحدهُما الآخر . الَنر
 تقمج أي لا تصلٌ، على أن القيام مجازٌ عن الصلاة، كما في قولهم: فلانٌ يقـوم الليـل، أي لا تصـلٍ فـي ذلـك المسجــد أصـلٌ حسبمـا دَعـوْك إليـه
 أَولك يَّوِ وأحق أفعل تفضيل، أي أحقُ وأولى بأن تصلي فيه، واختلف فيه، فقيل :
 هذه الآية في أهل قباء هلفيه رجال يحبون أن يتطهروا. .. (1)" الآية،
(1) الحديث أخرجه الترمذي في كتابب التفسير 10 YT 1 (أخرجه أيضاً أبو داود في الطهارة رقم چ \& .
\&r|

وهكذا في رواية عن ابن عباس وعن عروة بن الزبير وسعيد بن جبير،،
 قاله عمر، وزيد بن ثابتّ، ويدل عليه ما روي عن أبي سعيد الخلدري قال: اختلف رجلان في المسجد الذين أبس على التقوى، فأتيا رسبول اله في هذا المسجد رجال مُمؤمنون أتقياء وهم الأنصار رضوان الها عليهم. (気 مسجد قباء فقال: وإِنَّ الّهّ تعالى تد أحسسن الثناء عليكم بالطهور، فِّما

 تعالى، إدناء المخب لحبيبه.




 (Y) كثير

جرفه السيلُ من الأرض، واحتفر ما تحته يريد الانهدام، والهارُ : المتصلّع
 محكمة، هي التقوى، وطلب الرضاء بالطاعاعة، خير أم من أسس بنيانيانه على


 حافة هوَّة سحيقة، فهوى البناء لعدم وجود أساس، ولكي فلكونه على حافي




 رسخ ذلك في قلوبهم، لِمَا غاظهم من ذلك وعظم عليهم أمره، والريبة اسم من الريب بمعنى الشك، وجكا ولا


 الأثياء التي من جملتها ما ذكر من أحوالهم وتشريعه .




 تمثيل لإثابة الشّ إياهم الجنة، على بذل أنفسهم وأموالهم في سبنبل الشّ،
 أحسن وأبلغ، مما في هلذه الآية، لأنه أبرزه في صورة عقدِ، عالِّهُهُ ربُّ





 يبيعونَ أنفسهم وأموالهم بالجنة؟ فقيل：
 سالمة وغانمة، فمن قُتل في سبيل الش نهو شهيد، ومن مات في سبيل الميل الشان فهو شهيد، يعني أن القتلّ في سبيل الشّ، والموت فيها سوالًا في الأجرّ، وهو الموافق لقوله تِعالىً：



 أحد أوفى من الها جلَّ وغلا بوعده وعهده！！لأن إخلاف الوعد مما لا يكاد


 وانظروا إلى كرم الها أنفبـاً هو خلقها، وأموالآ هو رزقها، ثم وهبها لـهمه،



##  <br>  





 أمتي الصوم) إنه يعوق عن النهوات، أو لأنه رياضة نفسانية، يتوصل بها إلى الاططاع على خفايا الملك والملكوت، فشبه الاطلاع عليها بالاطلاع على البلدان،




 الموصوفين بتلك الفضائل، ووضع المؤمنين موضع ضميرهم للتنبيه على



وتعبير الكلام.

$$
\text { (1) سورة مريم، آية } 14 \text {. }
$$

(أخرجه ابن جرير عن عائشة موتوفآ، ورواه أبو داود في الجهاد رقم Y\&NY (Y)



 عَدْ

 للنبي على الكفر؛ وفيه دليل غلى جواز الاستنغار لأحمائهم، فإنه طلب توفيتّهم لإِيمان، والآية نزلت في سأبي طالبه 'نقد أخرج البخاري ومـــلم أنه: اللَّا حضرت أبا طالب الوناة، دخل عليه النبي
 لك بكا عند الشا!!| فقال أبو جهل وعبد الله: با أبا طالب أترغب غن ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب آخر ما كلَّهمه: هو على ملة عبد المططلب،
 عنكـ،(1) فنزلت، والآلية على هذا دليل على أن أبا طالب مات كافزار، وهو المعروف من مذمب أمل السنة والجماءة، والشيعة الذامبون إلى موته مؤمنا، أخبارمم عن أهل البيت أوهن من بيت العنكبوت، نعم لا ينغئي للمؤمن الخوض به كالخوض في سائر كنار تريش، فإن له مزية عليهم مـا


 "...
\&rq











 الأذى صفوح عن الجناية.




呂 اتقاؤه من المحظورات، فلا ينزجروا عما نهوا عنه، وأَمَا قبل ذلك فلا فلا

 عليم بجميع الأشياء فيبين لهم ذلك.


 ومتولي أمره والغالب عليه، ولا يتأتى لهم ولايةٌ ولا نصرةٌ إلاَّ منه تعالّي، ليتوجهوا إليه ويتبرؤوا｜عما عداه، حتى لا يبقى لهم مقصود سواه هعز وجل ．

## 重  

 على المهاجرين والأنصار، إلا أنه جيء بذكر النبي

 وقع في قلوبهم من الميل إلى القعود، لأنَّ الغزوة كانت في وقت وقت شديّ، والمعنى：ما من أحد إلا وهو محتالج إلى التوبة، حتى النبي والثّهانياجرون

 في عسرة، وكانوا في شدة من الظهر، يعتقب العشرة على بعير واحلد،
 التمرة أثنان، وفي شدة من الماء حتى نحروا الإبِل واعتصروا فروثها، ونما وني





للتأكيد، وفيه تنبيه على أن توبته سبحانه بمقابلة ما قاسوه من الشدائد


## 艮   . الْةَ


 برحبها وسعتها، لإعراض الناس عنهم بالكلية، بأمر الرسول ولْ لشدة الحيرة، فلا يجد مكاناًا يؤمن فيه، كأنه لا يستقر به فرار
 يسعها أنس وسرور، وفي هذا ترقو من ضيق الأرض عليهم إلى ضبيقهمرفي في



 وأنابن، ولو عاد في اليوم مائة مرة، اللرحيم المتفضل على عباده بأنواع النعم، مع استحقاقهم لأفانين العقاب.



##     





 النفير إذا خرج رسول الشّ فرض عين في عهلهم

















 قصند طاعةّ، كان قيامه وقعوده، وحركته وسكونه، كلهِ الها حسنات مكتوبة
 تعليل وتنبيه على أن الجهاد إحسانّ، أْمَّا في حق الكفار، فلألأنه سعيّ في تكميلهم بأقصى ما يمكن، كضرب الطبيب للمريض الجان الجاهل، وأمَّا في في المؤمنين فلأنه صيانة لهم من سطوة الكفار واستيلائهم

.



 أحسن أعمالهم، وهو سبحانه اختار لهم أحسن جزاء.

中

.
 ينفروا جميعاً لنحو غزو وجهاد، كما لا يستقيم لهم أن يقعدوا جمبيعاً، فإن خروجهم كافة يخلٌُ بأمرٌ المعاش، روي عن ابن عباس أنه تعالى الْمَا شبدَّد على المتخلفين، قالوا لا يتخلف أحد منا عن جيش وسرية، فععلوا ذلك،



 الفرقة والطائفة على ذلك مأخوذ من السياق ومن البعضية، وإلاً فالجوهوري

 ومعظم غرضهم من الفقاهة إرشاد القوم وإنذارهم، وفيه دليل علئلى آلْ



 الخروج لطلب العلم، فالآية ليست متعلقة بما فبلها.

.
 الأقرب منهم، لأنه من "المعلوم أنه لا يمكن قتال جميع الكِفار في زمان

 وجرى أضخابه على سنته

ولأن الأقرب أحق بالشفقة والإستصلاح، ولذا أمر

 القتل والأنسر، حتى نُقلُّ أظافر الكفر، والفائدة فيها أنها أقوى تأثيراً في الزجر عن التبيح، وهذه هي صفة المؤمن، أنه رفيق بأخوانه المؤمنين، ：شديد على الكافرين، كما قال سبحانه في وصف أصحاب


 والنصرة، وفيه دلالة على أن إفدامهم على الجهاد، بسبب تقوى الشّ، لإعلاء كلمة الله تعالى، لا بسبب المال والجاه．

$$
\begin{aligned}
& \text { 重 }
\end{aligned}
$$





 جواب من جهة الله تعالى، أي فأمًا الذين آمنوا باللّ، ، وبما جاء من عنده

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ZIV/T ولم أعثر على من خرَّهه. } \\
& \text { (r) سورة الأنفال، آية: با }
\end{aligned}
$$





 فيهم حتى ماتوا عليه، ؤهذا يدل على أن الروح لها مرض، فمرا فمرضها الكهفر والأخلاق الذميمة، وصختها العلم والأخلاق الفاضلة.









 ينتهون بالتوبة.

 يتشاورون في إنتهاز الفرصة، في تدبير الخروج، فائلين إشارة



مخافة الفضبحة، أي انصرفوا جميعاً لعدم تحملهم سماع ذلك، لشدة




تدبرهم.


偅

高 جنسكم، وقيل الخطاب للبشر على الإطلاق، ومعنى كونه من أنفسهم أنه















 عزَّ وجلَّ، وختم سبحانه هذه السورة بِما ذُكر، لأنه تعالى ذلئى ذكر فيها التكاليف الشاقة، فأراد أن يسهّل عليهم ذلك، ويشّجع النبي

 في ذلك اليوم، ولا تلكُ الليلة كربٌ ولا نكبة" وهذهِ الآية وِرِّدي مْنذ سنين، وقد جاءت هذه الخاتمة لهذه السورة في غاية الحسن والالِإبداع، والحمد لش وحده، وصلى الله على سيدنا محمد عبده، وعلى آله وأصخابه
"(تم بعونه تعالى تفسير سورة التوبة"]

*     *         * 



مكية وهي مائة وتسع آيات







 والباطل، وينصل الحلال والحرام، ويقضي بالعدل والإِحسان.





عظمائهم، وقد كانوا يقولون: العجب أن الشا لم يجد رسولاً، يرسله الثى الناس، إلآ (يتيم أبي طالب") وهذا من فرط حماقتهم، وتصور نظرهمّ،
 فيما يعتبرونه، إلا في المال وخفة الحال، ونما ذكروه من ألنه يتيم إلن إلم أرادوا أن أصل اليتيم مانع من الإيحاء إليه، فهو أظهر بطلاناّ، وما ألظف



 ريب أن النبي






 صدقُهم، وأصلُ القدم: إلعضوُ المخصوصُ، وأُطلقت على النبق مخجازاز،

 صدق، إلى غير ذلك، وفنسَره ابن عباس بالأجر الحسن، وابِّ وابن مسْسود
 متقارب ؤ

للتقبيح والتحقير، وترك العطف لجريانه مجرى البيان للجملة التي دخل التيل




 وإنما العيب فيهمر، لأن هدايته كسائر الهداية الطبيعية التي أعرض النـي وعموا عنها، كهداية العقل والبصر ونحوهما، وقد يوقن الرجل أن أن في

 ويمشي في طريق لا يعرفها، فيسفط في حفرة، وتتكسَّر عظامه، هل مل يُنقص ذلك من قدر بصره؟

 .

 عليها من شؤون الخلق، ،وأحوال التكوين والثدبير، أي إن ربكم ومالك



 اللسماوات والأرض وغير ذلك، أي يقدّر أمر الكائنات، والذي تعجبوا منه









 تفكَّرون، للإِيذان بظهورٍ الأمر، وأنه كالمعلوم، الذيـي لا يفتقر إلى تفكر، ، بل إلى مجرد إخطار علي الذهن.

$$
\begin{aligned}
& \text { 重 }
\end{aligned}
$$







 انتهى حرُّه، وعذاب ألِّم، بسبب كفرهم، ولمّ والجمع بين صيغتي الماضي والمضارع للدلالة على مواظبتهم على الكفر.








 بمعاشهم هذا التدبير البديع، فلأن يدبِّر مصالحهم المتعلقة بمعاديمر بإلرسال



 منها وا وَتَدَرْمٌ مُنَاِِلَ

 القمر كل ليلة في واحد منها، ثم يستتر ليلتين إن كان الشهر ثلاثينين، وإن



 على ما حكى من الأحوال


 شؤون مبدعها جلَّ وعلا، ويعلمون ما في تضاعيف الآيات المنزلة فيؤمنون .
 وكذلك طلوع القمر وأفوله، وقد يراد اختلانهِما بحسب الأمكنة، في الِّا الطول والقصر، فإن البلاد 'القريبة من القطب الشمالبالياليا أيامها الصيفية







 من العاقبة، فهم الواقفون على أن جميع المخلوقات آيات لوجود الخالق دون غيرهم.

 بالمحسوسات عمَّا وراءها، والمراد بعدم الرجاء عدم التوقع مطلفَاً أي لا لا

 الرجاء الأمل، أي لا يؤقلون حسن اللقاء بالبعث، والحياة بالجا بالحياة الأبدية
 تاركون النظر ولا يتفكرون فيها لانهماكهم فيما يصدهم عنها.

 عليه من الأعمال القبيحة، وأصناف المعاصي والمنكرات.

##   



 إيمانهم إلى سلوك السبيل المؤدي إلى الجنة، وإنما لم يُذكر أنَّ مأواهم


 لهم نورآ يهتدون به يوم القيامة والمراد بهذا الإيمان؛ الإيمان اليمان الخاص

(1) لقاءُ اللهِ كنايةٌ عن البعث والنُور، أي لا يؤمنون بالبعث بعد الموت، والحساب والجزاء، والجنة والنار .

الجنة .

صفات النقص، ونسبّحك تتسبيحاً، يقولونه تقديساً لمقامه تعالبى، عن




 كلامهم التسبيح، وآخره التحمميد، ويتكلمون بما أرادوا.









(1) سورة الرعد، آية: با
(Y) سورة بسَ، آيةَ :


تعالى صبور حليم، ايؤخر للمصالح الجمة، التي لا يهتدي إليها عقل




 . يَتمَوْوِّ














 ذلك، فلو نزل بالإنسان أدنى شيء يكرهه، فإنه يتضرع إلى النّ تعاني إزالته عنه، وفي حديث للترمذي عن أبي هريرة: ا(من سرَّه أن يستجيب الشا

له عند الشدائد واللُرَبب، فَلْيكثر الدعاء في الرخاءه(1) والآثار في ذلك

وِ





 يموتون على كفرهم، واللام لتأكيد النفي كَنَّلِّك هُ أي مثل ذلك الجزاء
 طائفة متجرمة، وفيه وعيذ شديد لكفار مكة، لأنهم مشتركون فيما يقتضي الإِهلاك .
(10)






$\qquad$
 حديث سلمان الفارسي مرفوعاًا وتال : صحيح الإسناد .

بأن المراد من الاستخلاف إنما هو ظهور الأعمال الحسنة، وأما الأعمال السيئة فبمعزل عن ذلك.
 إعراضاً عنهم، وتوجيهاً إلى الرسول
















 إشعار بأنهم استوجبوه، بهذا الاقتراح الموحي بالسخرية والاستهزاء.

象 عند الله تعالى، والمعنى: إن الأمر كله منوط بمشيئته 'تعالى، وليسن لي منه شيء تط، ولو شاء عدم تلاوتي له عليكم، بأن لم ينزله عليَّك، ولم يأمرنّني

 بما شاهدوا منه

 تَعَقِلُونِ
 من عقل، إذا تأمل في :أمره مصاحبة العلماء، في شأن من الشؤون، ولا مراجعةٍ إليهم في فن من من الفنون، ولا مخالطة للبلغاء في المحاوزة والمفاوضة، ولا ولا خوضي معهم

 حقائق المنطوق والمفهومّ، لا يبقى عنده شائبة اشتباه، في أنه وحي منتزلٌ من عند الها عزَّ وجل .





 مضمون الكلام، وتقريرْ في الذهن، لأن الضمير لا يفهم من أولٍ الأمر،




.
 وهي من عطف التصة على القصة، أي يعبدون متجاوزين الها أحجاراً


 في الأخرة، إن يكن بعث، وهذا من فرط جهالتهم، حيث تركوا علا عبادة الموجد، الضار النافع، إلى عبادة ما يُعلم تطعاً أنه لا يضر ولا يلا ينفع، على
 كثير من الخلق، بتعظيم قبور الأكابر، على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورمم،





يشركونهم به .



 جهالات ابتلعها النُواة، ألي وما كان الناس كافة من أول الألمر ، إلألاَ متفقين



 مِن رَّبِّكَ


##  .




 العظيم، الباقي إعجازه على : وجه الدهر، إلى يوم القيامة، ولوا ولو أنصانفوا
 لم يكد يشُ

 يعرفون عواقبها، وأمرُ الغيب مختصٌّ بالهُ تعالى وهو الذي يعلم ما به
(1) هذه الفراءة محمولة على التفسير، لا على أنها قراءة من القراءات المواترة،، فتنتّن والشُ يرعاك
 وعبد وتهديد، أي فانتظروا نزول العذاب بكم، إني معكم من المتنظرين لما يفعل الشا بكم، بجحودكم الآيات العظام واقتراحكم غيرها.

##  



 فوله تعالى: ؤَوَإِذَا مَرِضٍ
 فطلبوا منه الشا، فأخصبت البلاد وكثرت الخيرات، طفقوا يطعنون في آياته تعالى،
 والتكذيب بأنها من عند اللّ، وسُمِّي الاستهزاء والتكذيب مكرِّاً، لأنه نوع








[^1]
 البر على الدواب، وفي البحر على السفن التي تسير فوق سطح الماء،





 شديدة الهبوب، تكسر كل شيء، يقال: عصفت الريحُ عصوفاً أي اشتدت،
 يستوي فيه المذكر والمؤنث، ولذا لم يقل عاصفة، مع أن الرئِّ مؤنث





㢄 متمسكين بطاعتك، وشاكرين لنعمتك، وإنما ورد اللفظ بصيغة اسم الفـا ولفاغل النكونن من الشُاكرين ولم يقولوا: لنشكرنك، للمبالغة والدلالة على الاستمرار في الشكر والثُبوت عليه.

##   .




 الخطاب إلى أولئك الباغين، للتشديد فيـ التهديد والمبالغة في الوعير





 عليه، وهو وعيد كقول الرجل لمن توعَّده: سأخبرك بـا بما فعلتَّ، وفي الآلية




العقوبة، من البغي، وقطيعة الرحم||(1).
(1) أخرجه أبو نعيم والديلمي.


年 يَنَا


 وقصر مدة التمتع فيها، وْتربَ زمان الرجوع الموعود، شبَّه حالها العجيبة،
 بحال ما على الأرض من أنواع النباتات، في زوال رونقها ونتضارتها،















 النبات فجأة، وذهابه حطاماً بعدما كان غضَّاً طريَّا، وزيَّن الأزض


 لانهم المنتفعون بها.

 أبي يدعو الناس إلى الجنة، حيث يأمرهم بما يفضي إليها، وسميت الجنة

 مُّسْقِمَم أي إلى طريق مستقيم هو الإسلامُ، والندرع بلباس التقوى، وفي


 يوفقه، لأنه يكون عبثاً، والحكمة منافية للعبث، فهو جلًّ وعلا يهدي من ينفعه اللطف.
(

艮


 روى مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي الجنَّةَ، يقول تبارك وتعالى: تُريدون شيئَا أزيدكم؟ يقولون: أَلم تُبيضن

وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجِّا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما





 فيها، ولا انقراض لنعيمها.

 أعدًّ لهم من الكرامة شرُح في هذه الآية حال من أقدم على السيئات،
 كسبوا السيئات، جزاءُ سبيئة بمثلها، أي يجازى سيئة بسيئة مثلها، لا بيزاد




 منها أبداً.








 أي الزموا مكانكم، والمراد انتظروا حتى تنظروا ما يفعل بكمه، وهي كلمة

 وهو من زلتُ الشتيء من مكانه أزيله أي أزلته، والتضعيف التّا للتكثير لا



 عبادتكم لنا، واعتقادكم بألوهيتنا، وإنما تبرؤوا منهم، لأنهم إنما عبدوا في الحقيeة أهواءهم، لأنها الآمرة لهم بالإثراكراك بالشا تعالى .
 قال شركاؤهم عند قول المشركين والّا إياكم نعبد، فقال الشُركاء: فكا فكفى
 غافلين، لا نسمع، ولا نبصر، ولا نعقل.








 الناصر، فمعناه هنا المالكُ، وهناكِ النا

 للذلالة علي التحقق والثبوت.

عِّ

. فَقْلَ أَفَكَانَقْقُونَ
重 وَآلزَرِض ويخرج لكم الزروع والثمار من الأرض؟ الأول بمنزلة الفاعل، والثارنانية



 من الحيوان، والطير من البيضة، والسنبلة من الحبة، والشُجرة من النوالة؟



تدبير أمر العالم جمبعأْ وهو تعميمر بعد تخصيص، وفيهِ إشارة إلى أن



 أناس يزغمون أن الذي يدبر الأمر في كل عصر تطبُه، وهذا ذها وهاب إلى

 أي أتعلمون ذلك فلا تتقون عذابه، بإشراككم به سبحانه؟.

##  





 تصرفون عن الحت إلى الضلال، مع قيام البرهان؟ استفهام إلنكاري للإِيذان بأن الانصراف من الحق إلى الضلال، ممَّا لا يكاد يصدر عن العاقل .


 حقت على أوليك المتمردين كلمة العذاب لأنهم لا يؤمنون.

مَ
.

 وهِ


 الصرف عن الشيء، أي كِيف تُقلبون من الحقً إلى الباطل؟ وتُصرفون عن عن

الهدى إلى الضلالْ



 الحت، بإعطاء العقل، وبعثة الرسل، وإنزال الكتب، والتوفيق إلى التى التدبر

 عن ذلك، فانش وحده هو القاذر على هداية الضال، وإنارة السبيل، وبيّانٍ






سبحانه، والاستفهام لإِنكار التوبيخي، وفيه تعجيبٌ من حالهم |و كِفْ


## 信

- يْعَلَوْنَ






 الأصول الاعتقادية، وعدم جواز الاكتفاء بالتقليد، وأن إيمان المقلّد غلّا غير
 القبيحة.


##  

 يكون هذا القرآن المشحون بغنون الهدايات المستوجبة للاتباع، التي من



 شاهل على صحتها، وتصديق الكتب له، بألن ما فيه من العقائد الحقة،

مطابق لما فيها، وهو مشتمل على قصص الأولين، حسبما ذكر فيها، وْهو


 رب العالمين

$$
\begin{aligned}
& \text { آتَّهِ إن كُنْمُ صَكِقِينَ }
\end{aligned}
$$



 النظم، وقوة المعنى، فإنكم مثله في العربية والفصاحة، أي فأنوا من عند



 من آلهتكم التي تزغمون أنها ممدة لكم في المهمات، وممن أمكنكم: أن

 مستلزم لإمكان الإتيان بمثلكه.



 لم يعلموه ولم يدركوا ما فيه من وجوه الإبداع والإعحجاز ، وأنّا تكذيبهم
 بعد على معانيه المنبئة عن علو شأنه، وسطوع برهانه، ولما ولم يتبين لهم إلى إلى





 له، والمراد بالظالمين الذين كذبوا الرسل من اللسابقين واللاحقين، أي انظر كيف أخذهم الشا بالعذاب والهلالك، بسبب ظلمهم وبغيهم؟ فكما أهلك الشه أولئك الطغاة، يهلك هؤلاء المكذبين .

##  . بألَمْفَسِدِينَ




 والشاكين، لاششراكهما في أصل الإفساد.





 تؤاخذون بعملي، ولا أؤإخذ بعملكم، ومعنى الآية الزجر والردع'
(傖


 مطبوعاً علنى قلوبهم، بحيث لا سبيل إلى إيمانهم
 صممهم عدمُ تعقلهم، والأصم العاقل، ربما تفرس إذا وصل إلى ولي صمناخه
 أن استماع الكلام، لفهمْ المعنى المقصود منه، ولذلك لا لا يوضفـ به


 تنتفع البهائم من كلام الناعق .


 البصر، عدمُ البصيرة؟ والمقصودُ من الإبصار هو الاعتبار، والِّ والعمدة في ذلك البصيرة، ولذلك قد يتفطّن الأعمى المستبصر، لما لا لا يدركه اللا البصير
 الهداية، إلى طريق الرحمة والجنة.
 . كَّبَبْرَ


 كما ظلموا أنفسهم باقترافهم الكفر ، حيث عبدوا جماداً وهم أحياء.



 تعارف توبيخ وافتضاح، يقول الواحد للَآخر: أنت أغويتني وأضللتني!!


 مُهتَتِيْنَ| إلى طريق النجاة في الدنيا والآخرة.
مَايْفَوَوْ




 من الأفعال السيئة التي حُكيت عنهم، فيجازيهم عليها.
 . يَظْلَوْنَ





 رسولهم الموقف، ليشهله عليهم بالإيمان أو الكفر، قضي بينهيم بإنجاء


 به العذاب الدنيوي، ويقولون ذلك استبعاداً له واستهزاءً به، لا طلباً لومقت
 عليهم الآيات المتضمنة اللوعيد.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة فاطر، آلية : عY } \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$



 العذاب إليكم،



 وينجز وغدكم.

الكِّ



 لهلاككم، والذي تستعجلونه لجهلكم وحماتتكم، إذا جاءكم هذا العـي العذاب
 وإنما لم .يقل (لليلًا ونهارآه للظهر التقابل، لأن المراد الإششار بالنوم، والغنلة، والبيانُ يفيد ذلك، لأنه الوقت الذي يُبيّت فيه العدو، ويوقع

 يـلانـم الاستعجـال؟ وكـان ينبغي أن يفـزعوا مـن العـذاب، فضـلا عـن أن يستعجلوه.


والتجهيل، أي أبعد ما وقع العذابُ، وحلَّ بكم حقيقةَ آمتنم به، حين لا لا ينفعكم الإيمان وقوله تعالى: \$ا



تَكَسِبْوْنَ .


 أنواع الكفر والمعاصي

 غير مكترث باستهزائهم: نعم إن ذلك العذاب ثابي لابت لا محالة، أقسمُ لكمم


ربكم بهرب أو امتناع من العذاب، لأنكم في قبضنته وسلطانه(1)




(1) وذهب الطبري إلى أن المبنى: لستم بفارين من العذاب بل هو مدرككم لا محخالة.







 بين الظالمين والمظلومين
 . لَايَعَلَوْنَ


 ما وعده من الثواب والعقاب، كائن لا خلف فيه، أي جمير ماني ما وعد به

 ما يفعلون .
 لذاته لا تزول قدرته، والمادة القابلة بالذات للحياة والموت، قابلة الابلة لهما

 نحو الحق، غُبَّ تحذيرهم من غوائل الضلال، وإيذان بأن جميع ذلك مسوقٌ ولِّ





 درجات الجنان.
.
 أي بإنزال القرآلن الكريم، وهو المراد بالفضل، وبر وبرحمته المراد بها الما الإسلام، وهذا هو المروي عن ابن عباس قال: فضل الشّا القرآنُ، ورحمته الإسلانلام،
 إن فرحوا بشيء، فبذلك فليفرحوا، لا بشيء آخر، فإنه أولى ما يفرحون بال به
 والحرث، والأنعام، فإنها صائرة إلى الزوال، والسعادات الروحية أفضل من السعادات الجسمية.

لِ
ق قَل هr




 أَذِذِّ
 لم يأذن لكم بل تفترون عليه سبحانه، والآية زاجرة عن التانجير التجوز فيما يسئل من الأحكام وباعثة على الاحتياط فيه وأن لا يقول ألا أحد في في شيء جائز أو غير جائز إلا بعد إيقان، وإلا فهو مفتر على الهُ .


 لبيان ما سيلقونه، أي ما ظن هؤلاء الذين يتخرصون على اللّ الكذب،
 شيء ظنهم في ذلك اليوم؟ أيحسبون ألَّن يعاقبوا ولن يُجازَوا عليه؟ وأِّ والمراد

 الرسل، وإنزال الكتب حيث أرشدهم إلى ما يهمهم، مراله من أمر المعاش

 سِتَكُروْنَ ها تلك النعم الجليلة، فلا يصرفون قواهم ومشاعرهم إلى ما خُحلقتْ له.






 فعبّر في مقام الخصوص بالشأن، لأن عمل العظمب عظيمه، وفي الثي الثاني

 تخوضون وتتشرعون فيه، وأصل الإفاضة: الاندفاعُ بكثرة أو قوة، يعني أن








وقيل : علمه تعالى:
敛

 على وجه التبشير والوعد، لما هو نتيجة لأعمال المؤمنين، في كل الو ما يأتون وما يذرون، أي الذين يتولونه بالطاعة، ويتولاهم بالكرامة، لا خلا خوف عليهم من لحوق مكروه، ولا هـا هم بحزنون بفوات مأمول والآية كمجمل يفتّره قوله تعالى:
 الش تعالى بامتثال أمره ونهيه، والمراد أنهم جمعوا بين الإيمان، والتقوى،

 الشهود والحضور، والقرب، فأولياء الشه عزَّ وجل هم المّ المؤمنون المون المتقون،





 على طريقة التمثيل، وأياً ما كان، فلا دليل فيه أن الولاية أفضل من النبوة، وقد كفر معتقد ذلك.

##  

 لسان نبيه وورد أن البشرى في الحياة الدنيا هي: الالرؤيا الصالحة الحاله فقد أخرج أحمدا والترمذي، وابن ماجه عن عبادة بن الصامت قال: سالت رسول الشّ
(1) الحديث أخرجه أحمد في المسند، وأورده الطبري وابن كثير، وتتمته اتحابوا في الله على

 الهُ . . الآيةه .






 الحسن، والذكر الجميل، ونحو ذلك، روي مسلم عن أبي ذر قال: قيل



 وراءه .

##  <br> (解







$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخرجه الترمذي رقم YYVE (1) في كتاب الرؤيا، وأحمد في المسند. } \\
& \text {. أخرجه البخاري أخري (Y) } \\
& \text { (Y) أخرجه مسلم }
\end{aligned}
$$

(والِّهِجَيِيعًأ
 يعزمون عليه، وهو مكافئهم بذلك.

 .
 آلأزَخِنُ أي العقلاء من الملانكة والثقلين، وتخصيصُهم بالذكر لبيان أنهم





 أي إلا يكذبون فيما ينسبونه إليه سبحانه.




 يَتْمَعُونِجا بها
 كِ
.
 المشركين، ممن زعم أن الملائكة بنات الشا، وكذلك اليهود والنصارى قالِّ الشا تعالى لهم




 المبالغة في التقريع والتُوبيخ على جهلهِ أي أتفترون على الشّ وتكذلبون، فتنسبون إليه الشريك والولده على أن كل مقالة لا د'يل عليها فهي جهالة، وأن العقائد لا با بـد لها من برهان تطعي، وأن التقليد بمعزل من الاعتداد به.

名

. بَكْمُرُونَ

 يُلْلِحوُنِّا أي لا ينجون من مكروه، ولا يفوزون بمطلوب.


يفلحون وهم في غبطة ونعيم؟ فقيل: ذلك متاع حقير، وقليل في الدنيا،


 في بيان قصص بعض الأنبياء عليهم السلام، تسلية للرسول لغيره

居


㢄










 شركائكم، التي زعمتم أنها شركاء لشا سبحانيانه، وإسناد الإجماع إلى الـى الشركاء
 بل مكشوفاً ومشهوداً، تجاهرونني به، وإنما خاطبهم بذلك، إظهاراً لعدم
 تُنظُرُونِهِ أي امضوا فيَّ ما أرذتموني ولا تمهلوني، فإني لستُ مبالياً بكم

信

信

 وثوابي على العظة والتذكير، إلا على الله تعالى، يثيبني به آمنتم أو توليتم
 تعالى، فلا أخالف أمره، ولا أرجو غيره، أرشدهم عليه السلام إلى مانى ما فيه
 عن السؤال منهم شيئاً من الأجر، ولكن القن القوم بلغوا الغاية في الكفر والتمرِد والعناد．


و中نَكْنَّبُّهُ فأصروِا على ما هم علبه من التكذيب، بعدما ألزمْهم







اله تعـالى، والمـراد بهـم المكـذبيـن، والتعبير عنهـم بــلـك، لـلإشـارة إلـى
 لا يهلك الها القوم إلا بعد الإنذار، ،فانظر أيها الإنسان كيف كان عان عاقبة قوم، كذَّبوا الرسل عليهم السلام، وكذبوا آيات اللّا تعالى؟.










 لانهماكهم في الغي والضلال .


 خُصَتْ بعثتهما بالذكر، إيذاناًا بخطر شأن القصـة، وعظم وقعها كما فـا فيا في
 ( وتعظموا عن الاتباع، الفاء فصيحة، أي فأتياهم فبلَّغاهم الرسالة فاستكبروا
 اجترؤوا على ما اجترؤوا عليه، من الاستهانة والتكذيب.

高



 الْ





( الْ
.





 الإيمان بما جاء به.

. . AGCO




 أصناف السحر ولا يخفى ما في الإبهام من التحقير، والإشعار بعدم المبالاة.






 يصلح عمل من سعى في الأرض بالفساد .

 |تصف بإجرام من السحرة وغيرهم.







 المعنى، ويؤول إلى أنهم آمنوا على خوف من فرعون، ومن أشراف قومهـم


 بادعاء الربوبية، وفي الظلم والفساد بالقتل والعتو.
(啚




 .al


 لا تسلطهم علينا حتى يعذبونا أو يفتنونا عن ديننا.


وكيدهم، دعاء للإِنجاء من سوء جوارهم، وسوء صنيعهم بعل الإنجاء من ظلمهم ولذا عبَّر عنهم بالكفر، بعدما وصفوا بالظلم.

竍 . بيُوْتَكَ






 بالنصر والجنة.





 عن دينك، والكلام إخبار من موسى، بالثـ، بأن الها تعالى إنما أمدّهم بالزينة والأموال، استدراجاً ليزدادوا إثماً، وذكر توله تمهيدآ للتخلص إلى الدعاء
 إلا طغيـانــأ وكفـرآ، ليضلــوا عـن سبيلـك، والمقصـودُ عـرض ضــلالهـم

وكفرانهم، فقدَّمه للدعاء عليهم أي أهلكها وبدَدها كما فالهُ مجاهلد فالمراد بالطمس إتلافها



 وعن ابن عباس تفسير العذاب الأليم بالغرق، وهذا يدل علم على ألن الدعاء على الغير بالموت على الكفر، لا يكون كفرآ، إذا لم يكن على وجه الاستحسان، بل على وجه التمني لينتقم الهُ منه أشبد انتقام．

重
．يَ يَـلَمْونَ
 وقومه، وظاهر الآية يدل على أن هارون كان يؤلى وئِّن غلى دعاء أخيه،




 الأمور بالحِكَم والمصالحّ ، أو سبيل الجهلة في الاستعجالن، وعدمٌ الوثوق ．بوعد الها تعالى ．

侵



 إشعارٌ بانفصالهم عن البحر، وبمقارنة العناية الإلّهية لهم عنم

 عليه السلام، خرج ببني إسرائيل، على حين غفلة من فرعون، فلما فلما سمع
 ومسلكهم باق على حاله، فسلكه بجنوده أجمعين، فلما دلما دخل آخرهمب،
 وقيل : قارب إدراكه لأن حقيقة اللحوق تمنعه من القول الِّلَ فرعون
 السحرة وآمنا برب العالمين) للإشعار برجوعه عن الاستعصاء، طمعاً في
 نفوسهم لشّ تعالى، كرر المعنى الواحد حرصأ على النجاة النـا وهيهات فالإيمان لا ينفعه قبل اليأس .

رك ها أدركك الغرق، وأيقنت بالممات؟ والقائل هو جبريل، فقد رئ روي عن ابن عباس قال: قال

 والفعل المقدر جيء به لتشديد التوبيخ على تأخير الإيمان إلى هذا الآن، (1) أخرجه البيهقي والحاكم والترمذي في كتاب التفسير / / 1 Y و وتال: حديث حسن.

ببيان أنه لم يكن تأخيره لعدم بلوغ الدعوة إليه ولا للتأمل والتدبر بل كان
 وقد كنت من المفسدين، الموغلين في الضالل والإضلال!! .

.
中أَأَوْمَ نُنَجِّكَ

 تعليل تنجيته بما ذُكر، إيذان بأنها ليست لإعزازها

 يعتبرون بها.

中



 وتمكنوا في نواحيها، والمراد من بني إسرائيل ذريتهم، لأنهم ما دنُّلوا فيا في


 اختتلافهم كان بسبب الدين؛ والدين يجمع ولا يفرِّق، وقيل: فما اختلفوا


كتابهـم، وتظاهر معجزاته، وهو ظاهر إذا كان المراد من المبوئين ذريتهمّ

 فيميز بين المحق والمبطل، بالإثابة والتعذيب.

##  .


 ولد، وقيل: الخطاب للنبي


 وروي أنه

 والامتراء: الشُلُ والتردد.
 مجمعين على نبونه، والإقرار بمبعثه، فلما جالهمم ما عرفوا كفر به بعضُهم، وآمن

> البعض، فذلك اختلافهم .

انظر تغسير ابن كثير Y•V/Y.

 وتطع أطماع المشركين عنه، وفيل: المراد ممن عنده شك وارتياتياب، وتد وند
 ومتوتفون، فخاطبهم الشَ تعالى بهذا الخطاب، وإنما وخَّد الضمير لأنه خطاب لجنس الإنسان؛؛ وفيه تنبية على أنه من خالجته شبهة في الدينين، ينبغي أن يسارع إلى حلّها، بالرجوع إلى أمل العلم.
.

 إيماناً نانعاً عند معاينة العذاب، مثل فرعون والطغاة من كفار مكة.





 تفويض، ولكنَّ الأمر بين الأمرين، وإنْ أردت تحضيل الإيقان، فعليك رسالة المولى الكوراني في هذا الشأن.

كِ


هِ قبل معاينة العذاب،





 وحده، فأبوا وكذّبّبه، فأخبرهم أن العذاب مصبِّحهم إلى ثلاث، فلما الما كانت





 عَظُمتْ، وجلَّتْ، وأنت أعظم منها وأجلُّ، أفعل بنا ما أنت أَهله، ولا ولا تفعل
 والفرق بين إيمانهم وإيمان فرعون، أن فرعون آمن في العذاب، وهم آما آمنوا
 من غير إمهال، وقبولُ إيمانهم من خصوصيًّاتهم.


 إيمان من في الأرض من الثقلين، لآمن كلهم مجتمعين على الإيمان، لكنه


 الإيمان فعل العبد، وفعله لا يتحقق بدون الاختيار، والآية تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، وترويح لقلبه الثبريف مما كان يحرص عليه من

إيمانهم (1)

## 







يعقلونها.
 . لَالْوْزِنُوْنَ



(1) قال ابن عباس: كان النبي



بديع فيهما، من عجائب صنعه الدالة على وحدته وقدرته؟ و( وَمَاتْنِي وما وما

 يُوْمِنْونَ أي عن قوم سبق لهم من الها الشقاء لأنهم لا يعقلون.





 أن الأنبياء كانوا يتوعدون كفار زمانهم بأنواع العذاب، وهم كار كانوا يكا يكذيون
 يستعجلونها استهزاء، فقيل لهم فانتظروا ما يحلُّ بكم، وأنا منتظر لنزول ذلك العذاب، لأن وعد الهُ لا يُخلف!.

##  (6)



 كل شدة وعذاب، وفيه تنبيه على أن مدار النجاة هو الإيمان بالنا وأحقاً عليناه أي إنه كائن لا محالة، كانْه كالواجب عليه تعالى تفضلًا منه وكرماً.
.





 الأوقات، لأن العبادة هي غاية التعظيم، فلا تليق لأخس الأثياء من الأصنام،


 في ديني، وإنما الشُقُّ فيّ عبادة الأصنام التي لا تضر ولا

 السماوي والتوفيق الإلهِي؛ وقيل لي:
.


 أي لا تكوننَّ منهم، لا إعتقاداً ولا عملًا .
.



 لشأنه
 للرسول لعذاب اله .
我







 سبحانه في هذه الآية، أن جميع الأشياء مستندة إلى الشا تعالى، ومحتاجة إليه، والرحمةُُ والجودُ فائضٌ منه عزَّ وجلَّلِ .

## 为 











 والصلاة والسلام على خير خلقه، محمد ＂（تمَّ بعونه تعالى تفسير سورة يونس＂


مكية وهي مائة وثلاث وعشرون آية








 عزَّ وجلَّ .
(1) للمفسرين آراء عديدة في الدحروف المقطعة، والأظهر والأرجح منها أنها إشارة إلى إعجاز القرآن، وأنه منظوم من أمثال هذه اللحروف الهـجائية التي يتكلمون بها، وانـير الجزء الأول من تفسير سورة البقرة.


 كفرتم، وأبشركم بثوابه إن آمتنم، وقدَّم الإنذار هنا لأنه هو الأهمُّم


- (9)
. والمرادُ بالتوبة: الإخلاصنُ فيها، والاستقرار عليها، وأصل الاستنغار طلب الغفر أي الستر، ومعنى التوبة: الرجوعُ، ويُطلق الأول ـ الاستغفارُ ـ غلى




 التائب بخير الدأرين. ومسْألةُ إطالة أعماز بعض الناس دون بعضي، ليّن من الجود الخاص، كتفضيل الأنبياء عليهم السلام بعضهم على بعض، بلى بل هي جاريةٌ على الشُنُّن العامة، ولذلك كانت عامة في المؤمن والكافرا،




 إضافة العذاب إلى اليوم الكبير تهويلٌ وتفظيع له، وأخَّر الإنذار عن التبشير، جرياً على سَنَن(") تقدم الرحمة على الغضضب.


## .




少






 تِيَابَهُتْ أي ألا حين يأوون إلى فراشهم، ويتغطَّوْن بثيابهم أي يلتحفون


 بِذَاتِ آلصُّدُورِ أي إنه تعالى مبالغ في الإحاطة بمضمرات جميع الناس في
 واحدة، وانظر المعجم الوسيط.

صدورهم، والتعبير بالجملة الإِسمية للإشارة إلى أنه سبخانه لم يزل والم الما ولماً بذلك، وفيه دليل على أنه تعالىى يعلم الأثشياء قبل وجودها الألارجي.

. 多俭
 تفضلا ورحمة، وإنما أتى بلفظ الوجوب تحقيقاً لوصولها وحماكاء على
 وما من حيوان يدبُّ على اللأرض، إلا على الله تعالى وزقه ، ولا يمنع من الـى


 وأجملوا في الطلب|(1) ولا ينغي أن يُعتقد أنه لا يحصل الرزقيُ بدون


 قُبِينٍ

 جلَّ وعلا، ثم أتى سبحانّه بما يدل على عظيم قدرته من قوله .
(1) الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية • • 1 (1ابن حبان، والحاكم، وإظظر ججامع
الأصول • llv/ .

 المؤلف بين القولين.

##  عَلَى آلَمَ 


 غير الماء كما ورد في الحديث الشريف: الكان الشان الشا ولم يكن معه شيء،




 والقالب عملًا مخصوصاً به، فكما أن الأول أشرف من من الثاني، فكذا الحا الحال




 نسبوا السحر إلى القرآن، لأنه أخبر عن البعث والنـل النشور، وأتى بالقول الفصل في ضرورة حدوثه.
 وفد اليمن، فقال لهم رسول الشَ

عرشه على الماء، وكتب في الذذّكر كل شيء. ." الحديث الخ.








 استهزاء.

.
 لذتها في نفسه، "ُالمراد من من ألرحمة: النعمةُ من صحةِّ وَسَعَةِ، وأْمِنِ،


 في كفران ما سلف له من النعمة.




فقر، وفَرَجِ بعد شدة، وأمنِ بعد خوف، وفي التعبير عن ملابسة الرحمة
 الأمور والمصائب اليسيرة، مما يدل على أن مراده تعالى إنما النما هو إيصال الخير، وأنه يريد بعباده اليسر دون العسر، والتعبير بالمسنّ كأنما يلاصق
 التي تسوؤني ولم يتونع زوالها، ولا يشكر عليها كما هو شأن ألما ولئك


 بذلك عن القيام بحقها، وحاصله أنَّ الغافلين عند البلاء، لا يكونونون من


##  <br> 





 الحسنة (الحِيْرِ أقله الجنة، وُصِفَ بذلك لما احتوى عليه من النعيم السرمدي، ورفع التكاليف، والأمن من العذاب، العنا ووجه تعلق الآيات الثلاث بما قبلهن، من حيث إن إذاقة النعماء، ومساس الضراءاء، نوع من باب الابتلاء، وواقع موقع التفصيل من الإجمال، الياله جاء توله تعالى: .

高




 يقولوا تعامياً عن تلك البراهنين الساطعة، وتمادياً على العناد على ونلي

 طغاة مكة: اجقعل لنا جبال مكة ذهباً، وقال آخرون منهمرم: ائنتا بالملائكة


 عليه في جميع أمورك، فإنه تعالى فاعل بهم ما يليق بحالهم.

呂


 أنفسكم، إن صحَّ أني اختلقته من عند نفسي، فإنكم عرب، فصحاء،

بلغاء، تمارسون الخطابة والأنشار، وفيكم ملوك الفصاحة، وأساطين







## 重 






 غيره، من الكيفيات والمزايا التي بها الإعجاز للبشر .
(َ) لَالَبْخَوَونَ



 وسعة الرزق، وكثية الأولاد، وليس المراد بأعمالهم كلِّها، فإنه لا يجد


 عن ذلك بالبخس، الذي هو نتص الحن الحق، مبالغةً في نني النّقص، فلا فلا يدخل تحت الوقوع عن الكريم أصلاّ، أمَّا في الآخرة فهم في "الحرمان

المطلق، كما ينطقّ به قوله تعالى : لـلى



 اللنيا، وقد اجتنوا ثُمراثها، ولم يريدوا بها بها شيئاً آخر، فلا جلا جرم لم بيكن





 الكافر، يُعَجَّل له ثوابُ أُعماله في الدنيا، وليس له في الآخرة من نصيب،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الإسراء، آية: } 1 \text { آ }
\end{aligned}
$$

لكنْ ذهب جماعة إلى أنه يُخفَّن بها عنه من عذاب الآخرة، ويشهد له قصة أبي طالب، الذي أخبر رسول الش اله وقال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار .


 . ئُوْمُنُوبَ


 الش تعالى، وهو الإعجاز في نظمه، في كل مقدار سورة منه ومعنى كون

 فالمعنى: هل من كان يريد الحياة الدنيا، كمن كان على





(1) هذا ما اختاره المصنف، وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى الآية الكريمة: أفمن

 الشه، ويتبعه شاهد من الها بصدقه وهو جبريل، ولعل هذا القول أظهر والشا أعلم.


 قوله تعالى :

 بذلك لقصور أنظارهم، واختلال أفكارهم، ولعنادهم واستكبارهم.
 كقولهم: الملائكة بنات الشّ، وقولهم لآلهتهم: هؤلاء شفعاؤلأنا عند الشأله، والمراد من الآية ذم أولئلك الككفرة، بأنهم مع كفرهم بآيات السا، مفتّون









 حتى يَضَ كَنْفه عليه - بمعنى سِتْره - ويقول: أتعرف ذنب كذا؟ٌ فيقول:

نعم، حتى إذا رأى في نفسه أنه هلك، فال الها له: سترتُها عليك في

 عَلى الظَّالمِينَ) (1)

. كِفرِوْنَ



 والنشور، فقد جمعوا بين الضلال والإضلال.

 . يُ يْشِرُونَ
 من عذاب الش، بل هم تحت قهره وغلبته، وفي قبضته وسلطان



(1) الحديت أخرجه البخاري في التفسير ror/A فتح الباري، ومسلم في التوبة رتم . YVTA
 العقاب، أن الله تعالى جعل لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة، ولكنهم كابنوا صماً عن سماع الحق، عمياً عن إبصار نور الهدى، بكماً عن النطقّ بكلمة التوحيد، فلم ينتفعوا بمأ منحهم الله من الحواس، فكان الحنوا كالأنعام بل هم

أخل سبيلاً .
لَ



 يَتَتَوْنَ أي ضاع وغاب عنهم ما كانوا يزعمونه من شفاعة الآلهة، ونيطل
 هوقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين ونتيجة لهزا الطغيان

فقد حكم الله عليهم بالشقاء فقال :

 آثروا الفانية على الباقية، واستعاضوا عن الجنان بلظى النيران(1)
ونعد أن وضّح حال أولئك الأشقياء المجرمين، شرع في شنرح أخدادهم وهم المؤمنون، وبيان ما لهم من العواقب الحميدة، لِيظهر ما بينهما من التباين العجيب، والمصير المنتظر، حالآ ومآلاَ، فقال سنبحانه:
(1) قال الحافظ ابن كثير : يُخبر تعالى عن مآلهم بأنهم أخسر الناس في الآخرة، لانهـم


.










 المثـل في الغـرابـة
 والصمم، والمؤمن بالجامع بين ضديهما، كما فيه من المحسنات البديعية

 الفريقان تمثنلا وصفة؟ والاستفهام إنكاري معناه لا يستويان مئلًا فليس

 بالتأمل فيما ضرب لكم من الميثل؟

تم إنه تعالى شرع في ذكر تصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

وبيان حالهم مع أممهم، ليزداد عز من قائل :


 لهم: إني لكم نذيرٌ مبين، أين مخوِّف من عذاب الله، والاقتصارُ على ذكر




 للمبالغة، فكأن العذاب نفسه يتألم من شدته.






(1) سورة نوح، آية: YV.
or:





 والرفعة لا تكون بالمال والمناصب، والحسب بلاك بل بمتابعة الرسل، ومتانة

 أدرجوا قومهم معه في الخطاب، أي بل نظن إياك في في دعوى وإياهم في دعوى العلم بصدقك، نظنكم كاذبين، تواطأتم على الدعوى والإجابة تسبباً للرياسة.


中




 أي لا تختارونها ولا تتأملون فيها؟ ومحصول الجواب ألاب أخبروني إن كنت
 أيمكننا أن نكرهكم على قبولها، وأنتم معرضون عنها؟ أي لا يكون ذلك أبداً.








 فقراء الصحابة وهو جواب عما لم بذكر في النظم الكريم، لكن فيهن فيه نوع

 التماس طردهم، وتجهلون بكل ما ينبغي أن يعلم، ويدخل فيه جهالهم بمتزلتهم عند الشّ تعالى .

حلول سخطه؟ والاستفهام للإنكار أي لا ينصرني أحذ من ذلك إلكا كَ





 تسارعوا إلى الإنكار والاستبعاد، وما ذكرت من من دعوى الإِنذار بالعذاب،






 على أنهم كانوا ينسبون أتباعه مع النفر إلى النفاق، وإنما اقتصر على
 الدارين، جرياً على الإنصاف، وإرشاداً لهم إلى سلك الهداية بأن اللائق لكـل أحـد، أن لا يبـتَّ الــول إلا فيمـا يعلمه يقينـأ، ويبنـي أمـوره علـى
 مرتبتهم، وفيه تعريض بأنهم ظالمون بازدرائهم.


وَ حاججتنا فأطلته، أو أتيت بأنواعه، وها وهذا يدل على ألى أن الجدال الال في تقرير



 مناظرتك لا تؤثّر فينا .







 بالحجج والبينات، لتماديهم في العناد، وإيذانانَ بانَّانَا ما سبق منه ليسن بطريت الجدل، بل بطريق النصيحة لهم، والثفقة عليهم، ولكن لا ينغينهم ذلك



. . (余
 مسنداً له الْلى السَ تعالى؟据

 الإِنكار، عند اليأس من ألقبول .
وما يقتضيه كالام ابن عباس أن الآية الكريمة، من تتمة قصة النوح وهو الظاهر، وعن مقاتل أنها في شان النبي





 التكذيب والاستهزاء، والايذاء في هذه المدة الطويلة، فيل: إن نوحا عليا عليه السلام لشدة محبته إلى إيمانهم كان يسأل إيمانهم، فأعلمه ربُّه أنه لا يؤمن أحد منهم فقد حان وقت الانتقام منهم.


 الجارحة، وهي جارية مجرى التمثيل، حيث مثنّل للحفظ والرعاية بمن
 ورعايتنا فهو كناية عن الرعاية والحفظ كما يقال للمسافر : صحبتك عين
呂
 هذا حكم قاطع لقوم نوح بالهلاك.

.


 به لعمله السفينة، فإنه كان يعمالها في برية بعيدة من الماء، أو لأنهم ما كانوا يعرفونها، فكانوا يضحكون منه ويقولون له: صرتَ نجَّاراً بعذ ما كنتَ نبياء؟1.

 مِثلْهَا لا في الكيفية، التي لا تليق بشأن النبي وبمنصب النبوة، وقيل :


 وفيها إشارة إلى أنه بعد أن ئس من إيمانهم، لم يبال بإغضابهمّ، فلذا هددهم بقوله:

## 







㢄

 تفور القلدر بغليانها، وفي ذلك عجيب الْقدرة، ولا تنافي بين هذا وقا وقوله

سبحانه: اوَوَنجّرْنَا الأَزْضَ غُيُوناً إذ يمكن التفجير وهو غير الفوران، فخصنَّ الفوران للتنور، واللفجير وهو للأرض، والتنُور تنور الخبز وهو فول







 يميل القلب إليه أن الطوفان لم يكن عامآ، وأنه لم يؤمر بحمل المـا






 غيرهم

$$
\begin{aligned}
& \text { Q. }
\end{aligned}
$$

(1) الحديث أخرجه أحمد في المسند، وانظر تفسير ابن كثير / كثيرة

中



 ولولا منغفرته ورحمته لما نجاكم من هذه الطامة

 وارتغاعها، والأمواج العظيمة تحدث عند حصول الرياح الثديلدة، فهنذا يدل على أنه حصل في ذلك الوقت رياحٌ عاصفة، وهذا الجريان إنما كان النا
 كنعان، فإنَّ ذلك إنما يتصور قبل أن تنقطع العلاقة بين السفينة والأرض







 أي تال له أبوه نوح عليه السلام: لا ناجي ولا معصوم اليوم من عذابِ



تفخيماً لشأنه، فإن أمر الش لا يُغالب، وعذابه لا يُردُ، كأنه قيل: لا عاصم

 عدل عما يقتضيه الظاهر من الجواب، بقوله لا يعصمك الجبل وأِّمَالَ



 إلاَ البلاغ، لا يملكون لأحير ضراً ولا نفعاً.

##  

 ماءك، إستعير له من ازدراء الحيوان ما يأكله، للدلالة على ألى أن ذلك ليس
 اللغويين، فإن البلع حقيقة إدخال الطعام في الحلقن، وها وهو هنا استعارة لغور الماء في الأرض ؤَمَّةٍ



 قال الجوهري: غاض الماء إذا قلَّ، وتفسيره بالنقص مرويٌّ عن مجاهِ

 بالموصل وقيل: بالشام، والمسهور الأول، روي أنه ركب السفينة عاشر

 لا يُرجى عوده، ثم استعير للهلاك، وخُصنَّ بلعاء السوء.
 وجمعت من المحاسن منا يضيق عنه نطاق البيان، وقد ألّألّف شيخنا علاء الدين رسالة في هذه الآية، جمع فيها بدائع، وأظهر من مزاياها الكثير (1).




 على طريقة دعاء أيوب غُليه السلام: أَزْحَمُ الرَّاحمِمِينَا
(1) هذه الآية بلغت من أسرارُ الإعجاز غايتها، وقد اهتمَّ بإظهار لطائفها وأسرازرْها العلامة





 الظالمين وهو أيضاً ذم لهمّ، والإيجاز وهو ذكر القصة باللفظ الفصير مستوعبا
 ابن المقفّع وهو من أساطين الأدباء والفصحاء: : أشهـد أن مثل مذا الكلام لا يستطيع أن يأتي به بشُر .

## وِ 






 على كون (الكنعاذله من أهله، وننى ذكك عنه وحقّق بيبيان علته، وهو أن

 ليس بصواب؟ عُوتب عله السلام بأنَّ مثله ني معرض الإرشناد، لا ينبغي

 وليس في ذلك وصف له بالجهل، بل فيه تذكير وتحذير، ولذلك استعاذ
 كما يدل عليه توله تعالى:

وِّ






خاسراً بسبب ذلك، فإن الذذهول عن شكر الله تعالى، لا سيما عندٌ وصوّل هذه النعمة، التي هي النجباة، وهلاك الأغداء، خسران مِبين، وهنا وها التضرع




 من السفينة سالماً من المُكِاره من جهتنا، وبسلام وتحية منا عليك، كِما كما
 عليك في نسلك، وما يُقوم مبه معاشك، وِّ وهذا منه تعالى إعلامٌ وبشارة


钅 سنمتعهم في الدنيا .



 بلطفه، حتى جعلنا في خِير أمة أُخرجت للناس)|(r) وْههنا لطيفة وهمي بأنه
(1) الأعراف، آية
 (Y) أخرجه أبو الثيخِ عن الحَّسن البصري .
ory

فد تكرًر في هذه الآية حرف واحد وهو الميم مرات(1)، مع غاية الخفة، ولم تكرر اللراء مثله، في قوله:
 وهذا مع ما ترى فيه من غاية الثقل، وعسر النطق. فللهِ تعالى شأن التنزيل ما أكثر لطائفه.

##  .

和


 مجهولة عندك وعند قومك، من قبل إيحائنا إليك، وفي ذكرهـم أنه

 شاهدته في نوح عليه السلام، فهي تسلية للنبي فكأنه قيل: فاصبر فإن العاقبة للصابرين.

##  

(1) تكررت الميم في هذه الآية خمس عشرة مرة، وبقيت ني جمالها ورونتها من غبر نقل، وهذا سرّ من أسرار دقائق الإعجاز البياني.

高尼 عطف بيان لأخاهمه، هو هود عليه السلام أرسل إليهم منهم، ليكون ذلك
 واحداً منهم، يكون رسولاً إليهم، فذكر الله أن هوداً كان واحداً الْا من قومه عاد، وأن صالحااً كان وااحداً من ثمود، لإزالة ذلك الاستبعاد


 نظير ولا شريك．

．تَ تَقْلَوْنَ

爵

 المبطل، والصواب من الخطأ؟



 قول الشاعر ：



 وقيل حبس الشا عنهم التطر ثلاث سنين، فوعدهم عليه السلام كثرة الأمطار
 (\$我

##  .









高 . بَرِيَّ
(إنْ

 كأنهم لم يبالغوا في السوءء، كما ينبيء عنه نسبة ذلك إلكّ إلى بعض آلهتهم دون كلها، ومعنى هذا أنه أفسد عقلك، بغضُ آلهتنا لسبِّك إيّاهاها، وصدِّك

عن عبادتها، وحطّك لها عن رتبة الألوهية \$ا
 الأوثان والأصنام
و مِن دُونِّهُ

 بالحقِّ، وصَدَع به، المصدَّرة بـ إإنيه| . وأكد ذلك بأُشهد الله، وأمرهم بأن يشهدوا أنفسهم به ثم أمرهم بالاجتماع مع آلهتهم جميعاً في إيصال الأذى إليه ونهاهم عـم

 معها جميعاً وباشروا كيلي، ثم لا تمهلوني ولا تسامحون الـا


 وظهـر عجـزهـم ظهـوراً بِينـاّ، كيـف لا وقـد التجـاً إلـى ركـنِ منيـع رفيـع، واعتصم بحبل متين، حيث قال :


 والمعنى: إنكم وإن بذلتم غاية وسعكم لم تضروني، فإني متوكل علم
 دَآَبَّة لها، قادر عليها، أن يصرّفها على ما يريد، والأخذ بالنواصي تمشيلٌ لذلك

والناصية منبتُ الشعر في مقدم الرأس، وسمي الشعر الذي عليه (ناصية" للمجاورة، والعرب إذا وصفوا إنساناً بالنل والثِ والخضوع لآخر، ، قالوا ناصيةُ



 على الحق والعدل، لا يضيع عنده معتصمّ، ولا يفوته ظالم.


 التولي والإعراض الإبالاغ وإلزام الحجة، فلا تفريط مني، ولا عذر لكا لكم فقد ألبا وعلغتكم ما
 ويستخلف قوماً آخرين في ديارهم وأموالهم
 حَفِيُّ أهُ رقيب على كل شيء، فلا تخفى عليه أعمالكم، ولا يغفل عن مجازاتكم.

.

 وتصرعهم على الأرض، حتى صاروا كأعجاز نتخل خاوية، علَّبـهم الشّ


وكانوا أربعة آلاف، ولا ينافي ما تتدم من أنه كان وحده، ولذا عُدُّت مواجهته للجم الغفير معجزة له، والظاهر ألن ألها ما كان من المقاولة، إلها إنما هو في ابتداء الدعوة، ومججيء الأمر كان بعده بكثير، وإيمان من آمن كان النان في
 ورُوي هذا عن ابن عباسن والحسن، والجار والمججرور متعلق بنجينّا، وْهو


 بالمؤمنين في حظيرة، فكانت الريح تمر بهم ليّنة باردة، والتي تمنر تصيب القوم شديدة مهلكة، وهُهُه من معجزاته .
 .


 التي أيد تعالى بها رسلة، أو آليات وجوده وتوحيده في الألنفس والآلآفاق


 أي طــغ إذا ركـب الخـلاف والعصيـان، والمعنى عصـوا مـن دعـا مــم إلى الإيمان، ومأ ينجيهم، وأطاعوأ من دعاهم إلى الكّفر وما يرديهم.

> 重 لَلَّادِ قَوْرِ هُودٍ







بما جرى بينهم وبين هود.
هِ

.
呂





(





 قلق النفس وانتفاء الطمأنِنة، وهذا مبالغة منهم في تزييف كلامه.




 بكلمة الشك، اعتبارأ لحال المخاطبين، لاستنزألهم عن المكابرة: المَا فَمَن يَضْرُمِ

 وتعريضي لسِخط الهن .



 صدقي، فدعوها تأكل وتشُرب في أرض الشا، ولا تنالوها بأذى فيأخلذكم عذاب عاجل، قريب النزول إن عقرتموها .

مَكْوبَ
我

دَارِكِّ
 مَكْذُوبِ) أي غير مكذوب فيه.



 ذلة ذلك اليوم، وهو الهلاك بالصيحة، وإنما سمى الش تعالى ذلك العذاب خـريـاً لأنهـا فضيحـة بـا للرسول بإهلاك أعدائه.

$$
\begin{aligned}
& \text { 高 }
\end{aligned}
$$

 ميتين لا يتحركون.

 مع كونه معلوماً مما سبق تقبيحاً لحالهم، وتعليالًا لاستحقاقهرم لقوله: .
 .
 الملانكة الذين أرسلناهم لإهلاك قوم لوط، جاؤوا إلى إبراهيم بالبشاربة، وإنما أسند المجيء دون الإرسالل، لأنهم ثم يكونوا مرسا مرسلين إليه، بل إلى الـى

 وَمِنْ وَرَاء إسْحَحاقَ يَعْقُوبُ سَكَّ

 مشوي، قيل: مكث إبرامْيم عليه السلام خمسة عشر يومآ لا يأتيه ضيف،


 بالعجل كله مع أنهم بحسب الظاهر يكفيهم بعضه، دليل علي ألن أنه مْن الأدب أن يُحضر الإنسان للضيف أكثر مما يأكل، وهل وهل كان مهياً قبل
 والظاهر أنه هيأه لهم بُعد مجيئهم، لأنه أزيد في العناية، وأبلغ في
.
.

(1) ردَّ التحية عليهم باحسنِ من تحيتهم، لأنه جاء بها جملة اسمية، وهي تُدل على الثبوت والاستمرار .



 لا تخف فنحن ملائكة ربك، أرسلنا اله لإهلاك قوم لوط المجرمين وما



. يَعُوبَ





 من ولدها إسحق، تعيش إلى أن تراهي، وتوجيهُ البشارة إليها مع أن النـ الأصل
 حينما وُلد لهاجر إسماعيل، وهي كانت هحرومة الولد الولد بسبب العقم والشيخوخة:
 . عَجِيبِ
ؤك


أبي كيف ألد وكلانا على حالة منافية لذلك؟ أنا امرأة عقيم مسنة، وزوجيا



 الاستعجاب، لا استبعادٍ ذلك بالنسبة إلى قدرته سبحانه، فإنها مؤمنة زوجة خليل .الرحمن.


高





 يفعـل مـا يستوجـب الخـمـد مـن عبـاده، فعيـل بمعنى مفعول أي محمـود .







 قولهُ مـجادلة، لأن مآله كيف تُهلك قرية فيها من هو مؤمنُّ، غير مستحِّ
 امْرَأَتَهُ وكا وكان لوط على شريعة إبراهيم، وقومُهُ مكِلَّفون بها
 على الناس، راجع إلى الله بالتوبة والإنابة، والمقصود من رِّلكا ذلك، بيان الحامل له على المجادلة، وهو رقة قلبه، وفرط ترحمه، رجاه رجاء أن يدفع الله عنهم العذاب، ويُمهلوا لعلهم يُحدنون التوبة، فقالت الملانككة

.

 عَذَابْغَيْرُمَدُورُ أي لا يُرفع لا بجدال، ولا بدعاء، ولا بغيرهما.

. عَصِيبٌ


 عن مدافعتهم، روي أنهم أتوا لوطاً نصف النهار، ، وهو يعمل في أرضٍ لها فاستضافوه فانطلق بهم، فال لهم: أما بلغكم أمر هذه القرية؟ قالوا: وها

 في بيت لوطِ رجالاً، ما رأيت أحسن وجهاً، ولا أنظف ثياباّ، ولا أطيب





 . رَشِيلِ


 فاحشة اللواطة، جهروا بهان، ولم يستحيوا منها، حتى جاؤوان الوا مسرعين لها مجاهرين، والمراد من: السيئات إتيان الذكور، ، إلا أنها جُمعت باعِّبار
 أضيافه كرماً وحمية، وألمعنى: هؤلاء بناتي تزوجوهن، وكانيا
 فإن كل نبي أبٌ لأمته، من حيث الشفقة والثربية، فكان كالأب لهنه، وْهذا


(1) قال الحافظ ابن كثير : يرُّنبمم إلى نسائهم، فإن النبي للأمة بمتزلة الوالذة: فأرشذهم إلى ما هو أنغع لهم في إلدنبا والآخرة، ا هــ

 عن الباطل القبح!؟.

## .

(\$


 من ارعوائهم عما هم عليه من العَيُيُ والضضلال.

## .







 أضيافه، وأخذ يجادل قومه عنهم من وراء الباء الباب، فتسوترّروا الجدار، فلما رأت الملانكة ما على لوط من الكرب.
(1) الحدبث أخرجه البخاري 11/2 في الأنبياء، ومسلم رقم 101 في الإيمان.

## قَا  




 الحجاز، وقد جاء سرى وأسرى وهما بمعني واحد، ولا لا يقال في النهار الإلاً

 ولا ينظر أحد منكم إلى ورائه، وإنما نهوا عن ذلك، لكلا يروا



 إلى الإِسراع، للتباعد عن موقع العذاب، وإنما جُعل ميقاتُ عذابِّم الصبحُ،
 عبرةً للناظرين

> (1) سورة القمر، آية: YV.



 الأرض، حتى وصل إلى إبراهيم عليه السلام، نمر إلمّا
 القلب، اللذي هو أشبه شيء بما كانوا عليه من إتيان الأعجاز، واليا والئراض




 بعضاً، كقطر الأمطار.



 الظلم كافة، وعن ابن عباس أن المعنى: وما عقوبتهم ممن يعمل عملهم





عِئهِ





 الموزون بالميزان، هددًّ أمر التوحيد، على النهي عما اعتادوه من إلبخّن،




 الاستثصال، أو عذاب يوم القيامة، وتوصيف اليوم بالإحاطة وهي صنية العذاب، تدلُّعلى إحاطة كل ما فيه من العذاب، فهو أبلغ من إحاطة العذاب.



(1) قال القرطبي 10/9: ؤبي أراكم بخيره أي في سعةِ من الرزق، وكثرةً من النُعُم
 مهلكِ، لا يُفلت منه أحلا، والمراذ به عذاب يوم القيامة.

بعد النهي عن ضده مبالغةً، وتنبيهاً على أنه لا يكفيهم الكفُّ، بل يلزمهم السعيُ في الإيفاء بالتسط والعدل، والتسوية من غير زيادة ونقصان وَلاَلا

 فإن العثوّ يعمُّ تنقيص الحقوق، وغيره من أنواع الفساد، والتصريح بهنا النهي بعدما عُلم في ضمن النهي، للاهتمام بشأنه، والترغيب لإيفاء الحقوق لأصحابها．

> 我畋

 منور، بل شر محض، وإن زعمتم أنَّ فيه خيراً، لأن الناس إذا عرفوا إنساناً بالصدق والأمانة، اعتمدوا عليه، ورجئ ورجعوا إليه، فيُغتح له بابُ
 كُنتُق مُؤْمِينِّ
 أعمالكم، وأجازيكم بها، وإنما أنا ناصح مبلّغ، وقد أعذرت حين أنذرت．

فا

 الأصنام، أجابوا بذلك لأنه عليه السالام أمرهم بعبادة اللها ، ونهاهم عن



وقد كان عليه السلام كثير الصلاة، وكانوا إذا رأوه يصلي، يتغامزون

 نشاء في أموالنا؟ أجابوا بنه أمره بإيفاء الحقوق، وكلمة (ألما



 الجود والكرم!|.



 أعطاني اللهُ من النبوة والعلم . يِّن زَقِّ



 ـ وحاشاه - بالوسوسة، والجنونون، والسفه، إيذاناً بأن ذلك مما لا يستُحق
 والتطفيف عنه، لأستبد به دونكم، :فلو كان صواباً لآثرته، ولم أُعرض عنه فضلاً عن


 يجب أن يراعي في كل ما يأتيه، أحد حقوق ثلاثة: : أعلاما الاما حقوق الشا ،

 اللتمكن من كل شيء، وما عداه عاجز في حد ذاتها الاته بل ساقط عن درجة


 وحسم أطماع الككفار، وإظهار عدم المبالاة بمعاداتهم،، وتهديدهم بالرجوع إلى الهّ للجزاء.






 والتوبة طمعاً في ارعوائهم فقال:


 بالعباد، يحنو عليهم ويعطف، ويعاملهم باللطف والإحسان، وحبر وجب عليهم ححُّه وطاعته .

## 

 (合
 واحتقارآ به، كما يقول الرجل الصا لصاحبه إذا لم يعبأ بحديثه: ما أدري ما ما ما
 وضاقت عليّهم الحيل، فلم يجدوا إلى محاورته سبيلاً، سوى الصِدود عن الِّن منهاج الحق، والسلوك !إلى سبيل الشقاوة، كما هو دَيْدنُ المخحورج،



 الرجل: قبيلته الأقربون، والظاهر أن مرادهم لولا مراعاة جانب عـبا عشيرتك

 الرجم، للمحافظة على حرمة رهطك الذين ثبتوا على ديننا.


中

我





 الأعمال السيئة، التي من جملتها عدم مراعاتكمم لجانبه تعالى، وهو وهو تهليلٌ عظيم لأولئك الكفرة الفنجرة.









 أي منتظر ما يحلُّ بكم من العذاب! .




 تَمُود ه أي ولما جاء أمرنا بالعذاب بإهاكهمه، نجينا شعيياً والمؤمنين معه، بسبب رحمة عظيمة منا لهمr، وأخذ أولكئ الظالمين صيحة العذاب،
 والعدول عن الإضمار، ، ليكون أدل على طغينانهم، وليكون أنسب بمن شئّه
 صيحتهم كانت من تحتهم، وصيحة مدئن كانت من فونهم"(1)، رواه الكلبي عن ابن عباس.

##  


 لكونها أبهرها وأشهرها


 عذابهم هذه النُّقم كلُّها؛، وإنما ذكر في كل سنياقِي ما يناسبه. وهذه من الأسرار الدقيقة، ولّهر الحمد والمِنَّة

موسى غليه اللسلام للقوم كافة، لأصالتهم في تدبير الأمور، واتباع التاع الغير

 أي وما أمر فرعون بصالح حميد العاقبة.

. أَلْوَرْوُدُ





 العطش، والنار بالضدِّ، والآية كالدليل على قوله بِرَيِيدِه فإن هذه عاقبة من لم يكن في أمره رشد.

## .



 أَلْرَرْوُدُ
(1) قال الزجَّجُ: كلٌ شيء جعلته عوناً لشيء ومَدَداً له فقد رفدتَه، والمعنى : بئس العون
 له، وقد رُندت باللعنة في الآخرة، فكانت عونآ ومدداً. 1 هـ ــ .

والمخصوض بالذدِّ محذوفّ، أي رفدهم وهو اللعنة الدائمة فئ الدأرين
 بالعطاء، وجاء تفنيره بالْعون في صحيح البخاري، وتسارن وتسميةُ اللعنة عَوناً من باب الاستعارة التهكمية، وأما كُونها معاناً، فلأنها أُرفلدت في الآخرة بُلعنةٍ أخرى

## 





 أثره وبطل، بالحصيد الذي قُطع ودُرِس .






 الإمهالكُ، وفي ألقاموس، التُّابُ، والتُبيبُ: النُقصُ والخسار .

$$
\begin{aligned}
& \text {. }
\end{aligned}
$$



 حالٌ من القرى، وفائدتها الإششعار بأنهم أخذورا لظلمهمهم، وإنذار كل ظالمّم،
 يرجى منه الخلاص، وهو مو مبالغة في التهلديد والتحذير، عن أبي موسى الأشعري قال: قال لِ رِّ

وَ





 للحساب والجزاء، والتعبير للدلالة على ثبات الجات الجمع لليوم، وأنه من شانـن

 أحد، ولم يذكر المشهود تهويلاُ وتعظيماً.
 مَعَدُودٍ أي إلا لانتهاء مدة معدودة متناهية، هي مدة انتهاء الدنيا.
(1) الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير ros/A ومسلم رقم roAr في البر


## .



 الضمير لأمل الموقف، وإن لم يذكر لأنه معلوم مدلول علهي بقوله الَالَ
 له الجنة بموجب الوعد.

## .


 ركُّه، والدراد بهما الدلالة على شدة كربهم وغههم، وتنبيه ضراخهم بأهوات الحمير(1)

## بَا 

 في جهنم أبداً على ألدوام ما دامت السمأوات والأرضُ، والنصوضُ دالّانـة على تأبيد دوامهم، والآية للتعبير عن التأيد، والمبالغة بما كانت العربـ يعبرون به عنه، على منهاهج قول العرب ما لا كوكبي، وما اختلف الليل
(1) المراد تشبيه أصوات أهل ألنار بأصوات الحمير، فكما أن الحمير لها أصوأبٌ منكزة (إن أنكر الأصوات لصوتُ الحميره كذلك الأشقياء لهم أصوات منكرة في جهنبم، يحصل منها الزفيرُ والشُهيقن، الذي يشبه أصوات البغال والحمير .


 النار في جميع الأزمنة إلا زمان مشيئته تعالى لعدم قرارنى الاستناء دفع توهم كون الخلود أمرأ واجباً عليه تعالى، كما ذهبا ذلا إليه
 تخليد البعض كالكفار، وإخرابج البعض كالفُّاق، من غير اعتراض عليه، لا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه، وجاءت صيغة فئَال للمبالغة.

##  

.
 على الدووام، ما دامت سماوات المت الجنة وأرض الجنة، حسب مشُيئته تعالى،
 الصالحين، من النعيم الروحاني، مما لا عين رأت، ولا ولا أذن سمعت، ولا ولا
 فيعلم منه أن الاستثناء ليس للدلالة على الانقطاع، بل للدلالة على ترادف نعيمٍ ورضوان من الهّ تعالى .

## عِ 

فو
المشركين في أنها ضال

وآباؤهم سواء في الشرك والضلال، فهم على الباطل والتقليد الأعمى للّابّاء
 الإششارة إلى أن ذلك عادة مستمرة لهم
 لتأخير العذاب عنهم مع قيام ما يوجبه، وفي هذا من الإِشارة إلى مزئى
 عبادة غيره، وتفسيرُ النصيب بالعذاب مرئ مروي عن ابن زيند، وبالرزق عن أبَي
 مؤكدة من النصيب، أي ؤافياً كاملاّ من غير زيادة ولا نقصان .


 عند الش، فآمن به فوم، وكفر به آخرون، كما اختلف هؤلاء في القرّآنا، فلا تبال باختلاف قومك فيه، واصبر على تكنيّيهـم كما صبر موس موسى على
 القضاء بإنظارهم !إلى الأجلم المعلوم، على خسب الحكمة الداعية إلى ذلك
 كفار قومك ولكَفِ شَبِّ لهم في الريبة، لا يلرون أحقٌ هو أم باطل؟
.




 جواب القسم V



##  . 6 金

 رسوله
 عليه، وهي شاملة للاستقامة في العقائد، والأعمال، ومحاسن الـاسن الأخلاق،






 المنصوص عليه، من غير انحرافِ بمجرد الرأي، وإعمال العقل الصرف، فإن ذلك طغيان وضلال.
 وصححه عن ابن عباسن، ولفظُ الترمذي قال: قال ألبو بكر : آيا رسول الش تد



##  .









 والني يببعك الإبرة من أعوانهم!! وما أحسن ما كتبه بعض الناصج للزهري حين خالط السنلاطين، حيث جاء فياء في نصيحته قوله: (اغافانا الشا
 يدعو لك اله تعالى، أضبحتَّ شيخا كبيراً، وقد أثثلتك نعم الشّ تعالثي،
 ارتكبت، وأخفَّ ما احتَملت، أنك آنست وحشّة الظالمّ، وسهَّلت سبنيل الغي، اتَخذوك 'تطباً تدوْر عليك رحى باطلهمّ، وجسراً يعبرُون عليك إلى
 العلماء، ويقتادون بك قلوب الجهلاء، فما أيسر ما عمروا لكّ الك، من جنب


(1) الإمام الزهري من كبار المحدّثين، وهو على جانب عظبم من الاستقامة والورع، وكان يذخل على الأمراء، والسلاطين، فينصحهم ويعظهم ولا يهاب أحداً منهمم، ومع =
 سبق في حكمه أن يعذُّبكم بركونكم إليهم.

##  







 والمراد من السئكات عند الأكثر الصغائر، ،لأن الكبائر لا تُكفَّ إلا بالتوبة، واستلولوا على ذلك بما رواه مسلم عن أبي مريرة أن النبي الْ

 تكفير الصغائر بالعبادات، هل هو مشروط بابتتاب الكبائر على تولين؟ أحدمطا: نتم، وهو ظامر توله لا يُشترط، والشُرطُ في الحديث بمعنى الاستثناء، والتقدير مكفراتٌ لما

= والخوف عليه من الركون إلى الأمراء والسلاطين، فكيف نقول ببعض علماء الـون عصرنا
 (1) الحديث أخرجه مسلم رقم YYY والترمذي رقم YI¿ في كتاب الصـلاة.
 دون غيرهم من عُمْي المُلوب.

## .





 ابن عباس المحسنون المصيلُّون، وكأنه نظر إلى سياق الكلام، ومن الألبأبرار



 جلاله، حيث دفع عنه ما يوهم البني والطغيان!! .


 الرأي والعقل، وذوو فضّل، يقال: فلان من بقية القوم، أي من مخيارهمْ،

 مِنْهُتُّ استُناء منقطع، أي لكنْ قليلاً منهم أنجيناهم، لُكونهم ينهون عن

 أسباب العيش، ورنضوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكير، وألمر المن الترف


 والمنكرات:
.

 وللِّيذان بأن إهلاك المصلحين ظلم عظيم، والمراد تنزيه الله تعالى عن
 فعله الله بعباده كائناً ما كان، لما تقرر من قاعدة أهل الهل السنة (يفعل ما يشاء)
 القرى بسبب إشرالك أهلها وهم مصلحون، أي يتعاطون الحق فيما بينهم وذلك لفرط رحمته، ومسامحته في حقوقه تعالى، وهذه الآلية الآية وما في



 أمر ملكهم وحضارتهم، ولا يزالون معرضين عن هذا لـا الرشد والهداية، على

 في حمأة جهله بالإسلام، حتى ارتدُوا سراً أو جهرآ، زاعمين أن تعاليمه

هي التي أضعفتهم، و'التمسوا هدايةً غير هدايته، ليقيموا بها دنياهم، فخسروا الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسرانُ المبين.

هِ





 على أصول الدين الحق، ولم يختلفوا فيه كالمسلمين أئمة' أهل الدل الحق





 دخول جميع الفريقين في جهنم، والمعلوم من الآيات والإخخبار خلافهن، فالمراذ عصاتهما بالقرينة الشرعية والعقلية، لما عُلم منن الشرع أنَّ العذابا

 والقرآن الكُريم يُفسّر بعضُّه بعضاً.

[^2]
## الحِّ 



 التنيبهُ على المفصود من تصص المرسلين، وهو لزيادة بقينه ننسه على أداء الرسالة، واحتمال أذى الكفار، بالوتون على ألحو أحوال الأمم السالفة، في تماديهم في الضلال، وما لقي الرسلز من جهتهمr، من مكابدة


 وعبرة للمؤمنين الصادقين، وخص المؤمنين بالذكر، لأنهم المتنغون بمواعظ القرآن، وأما الكفار فكالبهائم والأنعام．

##  ．車同会

هِ
 ومنهجنا، وهو الإيمان به، والاتعاظ والتذكر بآياته ومواعظه．



```
هو
```




 على أنه لا ينفع دونها،ا أي امتثل ما أُمرت به، ودم

 الثواب أو العقاب، والها تعالى وليُّ التوفيق لا ربَّ غيره، ولا يُرجي إلألا

 على من لا نبي من بعلهن، وعلى آله وصحبه، وجنده وحزبه． ＂تم بعونه تعالى تفسير سورة هود＂

米 米 渌


مكية وهي مائة وإحلى عشرة آية

سورة يوسف عليه السلام وهي مائة وإحلى عشرة آية مكية. سبب نزولها على ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال : أُنزل القرآن على رسول الله علينا فنزلت، وقيل : هو تسليةً الرسول عما يفعله به قومه، بما فعلت إِلوه يوسف، وقد جاء عن ابن عباس وجابر بن زيد أن يونس نزلت، ثّم هود، ثم يوسف .

病
تَّقِقْ
 الظاهر أمره في كونه من عند الله تعالى، المبين لما فـا فيه من الأحكام والشرائع، وخفايا الملك والملكوت.
 عَرِبيَّا أي أنزلنناه بلغة العرب كتاباً عربياً، مؤلفاً من هذه الأحرف العربية

التي تعرفونها وتنطقون بها، واستدل جماعة منهم الشافعي وأبو عبيدة والقّاضي أبو بكر، بأن ونصف القرآن بكونه عربياً، على أنه لا معرِّب فِّنه،




 تفهموا معانيه، وتحيطو| بما فيه من البدائع، فتعلموا على أنه خارج عن طوق البشر .

## 居 .




 وفراق ووضال، وستم وصحة، وذل وعز، وقد أفادت أن لا دإفع لتضاء الله تعالى من قدره، وأن الحسد سبب الخذلان، وأن الصبر مفتاح الفرج وفيه مع بيان الواقع، إيهام لما في اقتصاص أمل الكتاب من الْحلّل، ألا ترى أن هذه القصة مذكوزة في التوراة مع أن شيئاً منها لا يششابه هِه


 ولم تقرع سمعك، وهو تُعليل لكونه موحى .

理
.

 رسول اللّ


 الياء فعوض عن الياء تاء التأنيث، وكسرت التاء لتدل التاء على الياء الماء المحذونة
 لا من الرؤية لقوله تعالى: :لا ولا تقصص رؤلايكا



 الضمير، لوصفها بوصف العقلاء أعني السجود، والمبرت الشاد الشمس بأبيه، والقمر بأمه، روي ذلك عن قتادة.

الِّرِ

产 اثنتي عشرة سنة ولما عرف يعقوب من هذه الرؤيا أن يوسف يبلنه الشا
(1) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الثفسير ^/آب.
ovr

تعالى مبلغاً جليلاً، وينعم عليه بشرف الدارين، خاف عليه حسد الإخونة؛

















 وحذًّره مما حذَّره، شرع في تعبيرها على وجه إجمالي، فقال تقدست أسماؤها:
$\begin{array}{r}\text { عَلِيُّ }\end{array}$


وكَذِلِّكُ أي مثل ذلك الاجتباء البديع الذي شاهدت آثاره في عالْم
 يختارك لجناب كبريائه، ويصطفيك للنعمة والملك، وهر وراده عليه السلام


 والشيطان إن لم تكن كذلك، أشار بذلك إلى ما سيقع من يوسف من تعبير
 يضم النبوة اللى الملكك، ويجعله تتمة لها، وفي تعليم التأويل بإشارة إلى استنبائه لأن ذلك لا يكون إلا بالوحي، وحاصل المعنى : كما أكرمك بهذه


 باعتبار أنهـمَ يغتنمون آَّاره من العز والجاه والمال
 ارتباطه بالأنبياء الكرام، وإتمامُ النعمة لإِبراهيم بالنبوة، وباتخاذه


 شيء، حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحةة، فيفعل على سنن علمه وحكمته .
.
.
 للطالبين للّايات المعتبرين بها .

##  . (1) (1)

 وإنما قالوا هذا حسداً منهم ليوسف، لِّا رأوا ميل يعقوب إليه، وكثرة



 والعقد، أحقًاء بالمحبة من الصغيرين، والعصبة والعِصَابةُ: العششرةُ 'فمان



 فيهم، وزاد ذلك الحب بعد الرؤيا، ولا لوم على الوالدي، في في تفضيله بعض

 ذلك، والمجتهد يخطى؛ ويصيب.

```
\)
* قوْم
```

(1) لم يريدوا الضصلال في 'الدين، الذي يعابل الهدى والإِيمان، إذ لو أرأدؤه لكفروا، وإنما أرادوا أنه في خطأ واضيح لإِيثاره يوسف وأخاه عليهم في المحبة،، فتنبه والهُ يرعاك .







قا




 قال الهروي: الغيابة في الجب شبه كهف في البئر فوق الماء، يغيب ما فيه
 وتوجيهاً لهم إلى رأيه.
.
(多 قَالُوأ يَتَأَبَا يوسف، ليتسببوا بذلك إلى استنزاله عن رأيه، في حفظه منهمه، حين أحسَّ



 سؤال أن يخرج يوسف معهمه، فلم يرض أبوهم بذلك.

中.


 بالاستباق والتناضل ونظائرهما، وإنما فالوا ذلك، لتحقيق ما زامالموا من من
 من أن يناله مكروه، إِكَّدوا مقالتهم بأصناف التأكيد، من إيراذ الجمانملة
 الخبر، احتيالاً في تحصنيل مقصدهم.

( (1)


 غَكْلُوِج الاشتغالكم بالكتع واللعب أو لقلة اهتمامكم بحفظه.

(1) هذا من الأمثال العربية المُشهورة، يعني أن نطق الإنسان يكون سبباً لوتوعه" في المصيبة والكرب فكانان يعقوب عليه السلامل لتنَّهم حجة في الكيد ليوسف ov^

呂 أشداء، جديرة بأن تعصَّب بنا الأمور العظام لهالكون ضعفاّ، مستحقون لأن يدعى علينا بالخسار، وإنما اقتصروا على الانى

 وقد كان يعقوب يحب تطيبب قلب يوسف، فاغترَّ بقولهم وأرسله معهم.




 أعلمناه عند ذلك، تبشيراً له بما يؤول إليه أمره، وإزالةً لوحشته، وتها وتسليةً


 شأنك، وكبرياء سلطانك.
.
中ا يَبَوْنَ بكاءهم فزع يعقوب، وقال: ما لكم يا بَنيَّ وأين يوسف؟
(1) هذه دموع التماسيح، دبَّروا مكيدة لاخخهم يوسف المسكين، نم جاؤوا في المساء يذرنون عليه الدموع، وهي دموع كاذبة، واختاروا المساء لأن الليل أخغى للويل كما =







 ولو كنا عندك وفي اعتقأدك موصوفين بالصدق والثقة، لاتهامنا فئي يوبن لشدة محبتك إياه.


 كاذب، وُصف بالمصدر مبالغة، كأنه نفس الكذب. والمعنى، أتوا 'بدم كذب فوق قميصه، وكان ذلك الدم دم سخلة ذبحوها، ولطخْوا بُدمها القميص، كما روي عن ابن عباس ومجاهدل، وعن قتادة أنهم أخلذوا ظبيةً فذبحوها، فلطخوا بدمه القميص، ولما ولما جاؤوا به ألقاه على وجهه وبكيى، وقال: تالشه ما رأيتُ كاليوم ذئباً أرحم من هذا، أكل ابني ولم يمزِّق عليه
=

 , لا يتأثر بيكاء الباكين!!

قميصه!! فلما علم كذبهِ
 وأصل التسويل كما فال الراغب: هو تزيين النفس لما تحرص عليه، وتصوير القبيح بصورة الحسسن، وفي الكلام حذفٌ أي لم يلم يأكله الذئبُّ، بل
 لما خشي عليه من المكروه، والشدائد غير الموت، وقيل إنما إنما حزن لفراقه


 بنعته، وهو قد يكون صدقاً وقد يكون كذباً، والمرإد بها بها هنا الثاني، كما
 الصيغة قد غلبت في ذلك، والصبر لا يمكن إلا بمعونة الله تعالى، لألى الأن الدواعي اللنسانية تدعوه إلى الجزع، وهي فوية، والديا الدواعي الروحانية


 في البحث لأقدموا على إيذائه وقتله، فلمَّا وقع في هذه البلية، رأى أى أن الأصوب الصبر والسكوت، وتفويض الأمر بالكلية إلى الها عزَّ وجلٍ

$$
\begin{aligned}
& \text {. }
\end{aligned}
$$




> (1) سورة الصافات، آية • •1. .

رفقة مسافرون يَسيرون من جه جهة مدين إلى مصر، فنزلوا قريباً من الجبّب، وكان في طريق سيرهم المعتاد، وقيل إنه كان في قفرة بعيدة من العمرانٍ، فأخطؤوا الططريق فأصابوه





 لأجل البضاعة، وذلك إنما يليق بالوارد وأصحابه، لا بأخوة يوسف كيما



 اجتاجوا إلى السفر لمصر من أجل الميرة.


 أي نقص، وهو مصدر أُريد به اسم المفعول، أي منقوص، وفيلن : حرام


 للشُيء متهاون به لا يبالي فيه، يُقال : زَهِذ في الشيء زهداً وزهاذَةَ تركه، وأعرض عنه.




 كان بـمن بخس، والذي اشتراه العزيز كان على خلى رائن مصر واسمه

 كريماً مرضياً، وأحسني تعهده. يُقال: ثوى بالمكان أقام فيه، والميا والمثوى:

 وكان العزيز عقيماً، وتفرّس في يوسف مخايل الرشد والنجابة، فأراد أن يقيمه مقام الولد، قال ابن مسعود: آأفرس الناس ثلاثة : العزيز حين تفزيّس في يوسف، فقال لامرأته أكرمي مثواه، والمرأة التي أتت موسى فقالت لأَبيها \#يا أبت استأجره" وأبو بكر حين استخلفـ عمر رضي الشا عنهماه

 لله مكاناً فيه، ويستعمل كل منهما في مقام الآخر، والمراد الماد بالمكان هنا
 في قلب العزيز، حتى أَمَّ امرأته بالإحسان إليه، أو جعلنا لـ له مكانة رفيعة


 صنعه، وخفايا لطفه.
.

 أي علم تأويل الأحاديث؛ وفسر بعضهم الحكمة بالنبوة، والعلم بالتفقه في



 متقناً في عنفوان أمره، قال :الحسن : من أحسنَ عبادة الش سبحانه :في شبابه، آتاه الها تعالى الحكمة في اكتهاله.


- أهِ

 هنا اعتراض جيء به أنموذجاً للقصة، ليعلم السامع من أول الأمر، :أن مالقيه من إلفتن والمحنن، له غاية جميلة، وأنه محسن في جميع أُعماله،

 لطلب الماء والكلأ، وهي :مفاعلة من واحد، نحو : مطالبة المالة الدائن،


 صادرة عنهما، لأن سبب الشيء يقوم مقامه، فكان جماله عليه السلام سبّباً

لمراودتها له، ثم كونها في بيتها مما يلعو إلى ذلك، قيل لواحلـ : ما

 باسمها، للمححافظة على اللسرِّ، وللاستهجان بذكرها، وإِلافـافة البيت إليها

 سبعة، ولذلك جاء الفعلُ بصيغة التفعيل، وقيل : للمبالغة في الإيثاق
 تعال، اجتناب منه على أتم الوجوه، وإشارة إلىى أنه منكر، يجب أن أن يُعاذ بالله تعالى للتخلاص منه، لأنه قد شاهد بما أراه الله تعالى من البرهان النير، ما
 أي هو ربي، أي سيدي العزيز أحسن تعهلي، حيث أمرك بإكرامي، فكيف يمكن أن أسيء إليه بالتخيانة في حَرَمه؟ وفيه إرشاد لها إلى رعاية حق



وقيل : الخائنون.


 مباديها من المراودة، وتغليق الأبواب، ودعوته إلى إلى نفسها بطريق القسر،

 إليها بمقتضى الطبيعة البشرية، وشهوة اللشباب، ميلا جبليَّاً لا يكاد يدخل

تحت التكليف، لا أنه 'قصدها قصداً ابختيارياً، لأنه برْيء من ارتكاب

 وقد أشير إلى تباينهما خيث لم يقترنا بلفظ واحد من الْتعبير، بأن فيل:






 الفاحشة، ورووا روايات شتى، كلُّها من الأباطيل، تردُّها العقول، ويلـ لمن لاكها أو سمعها وصنّقها
:وثال اللينخ أبو منصور : الماتريدي: لو كان همُّه كهمِّها لما ملخهـ
 كما كان لآدم، ونوح، وذي النوه النون، وداود عليهم السلام، فعلم بالقطع أنه


(1) إلى هنا القول ذهب أبو حُحيان في تفسيره البخر المحيط و90/0




 كتابنا "صفوة التفاسير") وفي كتابنا (اقبس من نور القرآنـه هـ ها


 لنصرفه عن السوء والفحشاء، وإنما توجَّه إليه ذلك من خارج، فصرفه اللا

 وقرأ ابن كثير وأبو عمر بالكسر، أي الذين أخلصوا دينهم لشا تعالى، فهو منتظم في سلكهم، بقضبة الجملة الاسمية، فانحسم مادة احتمال صدلور الهـمٌ بالسوء منه بالكلية.

##  














إيهاماً بأنها فرَّتٌ منه، تبرئةً لنساحتها عند زوجها، وإغراءه بيوسفن انتقاماً
 القيدُ، وإنما بدأت بالسجن لأن المحبَّ لا يشتهي إيلام المحبوب، إلما أرادت أن يُسجن عندها يوماً أو أقل، لا لا الحبس الدّائم، فإنه لا يُعُبُّر بهجّه

 جمعت فيها غرضنيها: وهما تبرئة ساحتها، واستنزالن يوسف عن زأيها، في استعصائه عليها بإلقاء الرعب في قلبه.

## " 


 إليه من الخيانة، ودفع منا غرضته من السجن أو العذاب، ولونا ولولا ذلك لكتم




 عنه



$$
\text { (1) سورة الشعراء، آية: } 9 \text { Y' }
$$

(Y) الحديث أخرجه آحمد في المسند وابن حبان، والحاكم من حديث إبن عباس
مرنوعاً، وانظر تفسير ابنْ كثير Y\&V/Y.
 أنها شقت قميصه من قُدَامه، بالدفع عن نفسها.
.
 تبعته فاجتذبت ثوبه فشقته من خلف، وشها وشهادة الطنل الذي أنطقه اله كافية في بيان صدقه، لأنها كانت بتأييد من الله عزَّ وجل، حيث الثّ سخَّر له هذا
 أخرى كثيرة تشير على صدقه، منها أنه كان مملوكاً، والمملوك لا لا يتجاسر

 المدة الطويلة، فلم يروا عليه حالةً تناسب إقدامه على مثل هلم هذه الجريمة، وغير ذلك، فلما حصلت هذه الأمارات، الدالة على أن مبدأ هلمه الفـلم الفتنة من المرأة، استحى الزوج وسكت، وعلم صدق يوسف، وكان بليد الحسِّ، عديم الغيرة.



 النساء ومكركنَّ، وهذا تكذيب للها وتصديق له عليه السلام، الهِين وتعميم

 أخاف من النساء، ما لا أخاف من الشيطان، فإنه تعالى يقول: إنَّ كَيْدَ

يوسوس سرقةَ وخفية، وْهنَّ يواجهن به الرجال علناً.






 فهو خاطىء، وأخطأ إذا أراد الصواب فصاب فصار إلى غيره، والتذكيرّ لتغليب
 حليماً، والأصوب أنه كان قليل الغيرة، فلذلك ألكا أراد طيَّ بساط الخيلّ الخيانة، فاقتصر على هذا القول، لإخفاء الجريمة، وطمسن معالمها.

居

居



 لها إليه بهذا العنوان، دُون أن يصرِّحن باسمها أو اسمه، ليظهر كونها الِّها من ذوات الجاه والسلطان، "فيكون عوناً على إشاعة الخبر، بحكم أن النفوس



 الخدم، فكيف بمن هي سيدة في القصر، وزوجنة لعزيز لعانير مصر، فمراودتها




 لنعلمها علماً، فالرؤية فلبية، واستعمالها بمعنى العلم حقيقة، كاستعمالها
 | تُّبِينٍ أي واضح لا يخفى كونه ضالالا على أحد.

 - هَ هَ
|

 ورتبت لهـن مجلس طعـام، وشـراب، ومن طريقة القوم، أنهم يتكئون
 لتستعمله في تطع ما يعهد تطعه من اللحوم والفواكه ونـون ونحوها، وهن
 وهنَّ مشغولات بمعالجة السكاكين، وإعمالها فيما بأيديهن من الفواكه،
 والظاهر أنها لم تأمره بالخروج، إلا لمجرد أن يرينه فيحصل مرامهانيا، وقيل

 الملكية بنور النبوة، فتعجبن ووقعت المهابة في قلوبهن، فنسين إنفنسهن重



 الجمال والكمال غير معهود للبشبر، نفين عنه البشرية لما شاهدن من جمال الكالة
 والكمال الفائق، والعصمة: البالغة، من خواص المالِّلأككة، وغرضهن من هذا وصفه بأنه في أقصى مراتب الحسن والجمال.

##  

"





 وفيه برهان نيٌّر على أنه لم يصدر عنه شيء مخل باعتصامه 'من الهمًٍ"

وغيره، والاستعصـام بنـاءُ مبـالغـة، يـدل على الامتنـاع البليـ، والتحفـظ
 وأظهرت من إعراضه عنها واستعصامه، ذكرت أنها مستمرة على أنى ما كانـي



 لمزيد غيظها لإصراره على عدم بلٍ غليلها، ولتعلم يوسف أنها ليست فيا في أمرها على خيفة ولا خفية من أحد، لينصحن له ويرشدنه إلى موافقتها .

重

 انكشاف الحقائق لديه، وصيغة التفضيل ليست على بابها، إذ ليس له شائبة






 يعلمون، فالجهل بمعنى السفاهة ضد الحكمة، لا بمعنى عدم العلم.





.


 في يدها، تقوده حيث شابتت، روي أنها لما يئست من يوسف عليه ألسلامر؛
 نفسه، وأنا لا أقدر على إظهاز عذري، فأرى أن تحبسه لينقطع عن الناس
 الناس، خلدعت زوجها وحملته على سجنه، حتى تبصر ما يكون منه، إّو ألو يحسب الناسُ أنه المجرم، فلبث في السجن سبع سنين .



 الملك، أحدهما سأقه، ،والآخر خبازه، زري أن جماعةً من أهل مصرك،

ضمنوا لهما مالاً ليسمَّا الملك، في طعامه وشرابه، فأجاباهم إلى ذلك، ثم
 الطعام قال الساقي لا تأكل فإن الخبز مسموم، وقال الخباز لا تشرب فإن

 يوسف السجنن، والظاهر أن دخولهما مصاحبين له، وأنهم سُجنوا في ساعئ




 لما سمعاه يذكر للناس ما يدل على علمه، وفضله أو من المحسنين لألها
 له، وقال لأهل السجن: اصبروا تؤجروا، فقالوا له بارك الها عليك، أحسن وجهك وما أحسن خلقك!؟.


.




 عهدته من دعوة الخلق إلى الحق، فمهِّد قبل الخوض في ذلك مفدمة،

تزيدهما علماً بعظم شانه، وثقة بأمره، توسلاً بذلك إلى تحقيق ما يتوخاهِ،
 يدخلهما في الإسلام، ثم أخبرهما بأن علمه ذلك ليس من قبيل علوم الكهنة والمنجمين، بل هو فضلٌ إلكهي يؤتيه من يشاء، 'ممن يصطفيه للنبوة


 عن سؤال، فكأنه فيل: لمّاذا غلمك ربك؟ فقيل : لأني تركت ملة الكِفزة، والمراد بتركها الامتناع عنّها رأساً، لا تركها بعا بعد ملابستها، عبَّر به عن ذلك

 هـم على ملة إيراهيم.
.

 ذلك ترغيباً لصاحبيه بالإِيمان والتوحيد، وتمهيداً للدعوة، ولذا أظهر: أنها







 حيث أعطانا عقولاً ومشاعر نستعملها في دلائل التوحيد، وقد ألـد أعطى سائر الناس مثلنا ولكنَّ أكثرهم لا يستعملون تلك القوى فيما خُلقت له.

. أَلْهَارْ

الصحبة التي فيها تصفو المودة، وتخلص النصيحة، ليُقبلا عليه، ويَقبلا
 لا ارتباط بينهم، مختلفة في الكبر والصغر، واللون والشّه الشكل لأن الناحت

 أحد؟.





 بَا صحتها، وكانوا يقولون: إن الشالِّعالي أمرنا بهذه التسمية، فرد الش عليهم





 فيعبدون أسماء سمَّوْها من عند أنفسهم، معرضين عما يقتضيه اللعقل

والنقل .
وبعد تحقيق الحقِّ، ودعوتهما إليه، شرع في تعبير ما أستفسراه
فقال :



 يسقي من قبل, أي فيقتل ويعلّق على خشبة فتأكل الطير من لحم رأسه، ولمَّا فنسَّر لْهما

 أمركما، والمشهور إن الزؤيا تقع كما تُعَبرَ، ولذا قيل : المْنام على طائر إذا قُصَّ وقع

我



في الدلالة على تحقيق النجاة، وهو السرُّ في إيثار ما عليه النظم الكريم






 السبع، كما روي عن مجاهد، وقالل أبو عبيدة: من الواحد إلى العشرة،







 وإذا أراد الها شيئاً هيأ أسبابه، ولما دنا خرا خروج ملك مصر رؤيا عجيبة أفزعته، وهي كما تصها القرآن.

(1) أخرجه ابن حرير الطبري عن ابن عباس مرفوعاً، وذكره ابن كثير qV/Y؛ وقال: هذا الحدبث ضعيف جداً .



 عَجِفَ الفرسُ ضَعُف، فهو أعجفَ، وجمع الأعجف عجافُّ، روي أنه رأى



 خطاب للأشراف من أهلز العلمr، يروى أنه جمع السحرة والكهِ الكهنة والمعبرين

 من الصورة المشاهدة في المنام إلى ما هي صورة لها من الألمور الآلآفاقية والأنفسية الواقعة في الخارج؛ من العبور وهو المجاوزة تمون عبر عونت النهر إذا ڤطعته وجاوزته.

重 ضغث، وهو في الأصل ما جممع من أخلاط النباتات، وـم الم استعير للرؤيا


 من الشيطان"(1) وإنما قالوا أضغاث أحلام بالجمع مع أن الرؤيا ما كانت


إلا واحدة، كلمبالغة في وصف ذلك بالبطلان، كما يفال فلان يركب الخيل

 يريدون بالأحلام المنامات الباطلة البالة خاصة وهذا اعتراف منهم بقصور علمهم، مع أن لها تأويلاَ.
.

理 تذكر ما سبق له مع يوسف عليه السلام

 من عنده علمه في السجن، والخطاب للملك والملاً، وكان السان ماروي عن ابن عباس في غير مدينة الملك، فأرسل إليه فأتاه فقال:

 في الصدق، حسبما شاهده وجرَّب أحواله، ولكونه بصدد اغتنام آثاره فهو
= مرات، ويتعوَّذ من شرّها، نوانها لا تضرُّها .

من براعة استهلال
 اللذي ذكره الملك، ونعم ما فعل، فإن تعبير اللرؤيا يختلف باختلانلاف
 إلى الملك ومن عنده فأنبئهم بذلك
 معه عليه السلام على نهج الأدب، واحتزازأ عن المجازفة إذ لم يكن على يقين إما لعدم علمهم أو لعدم اعتمادهم.

.
 والدأب العادة المستمرة، وقد أوّل عليه السلام البقرات السمان والسنان الخضبر بسنين مخاصيب، والعجاف واليابسات :بسنين مجدبة، ، فأخبرهم بأنهم يواظبون على الززاعة سبع سنين ويبالنون فيها إذ بذلك يتخقق



 الــذي تأكلونـنه في تلك الـنسين، وفيه إرشاد لهم إلى التقليل في الأكلز، وبعد إتمام ما أمرهم به، شُرع في بيان بقية التأويل التي يظهر منها حكمة الأمر المذكور فقال:

> "
> .

 ( أمره بذلك كان لوقت الضرورة، وفيه تلويح بأنه تأويل لأكلِّا العجافِ
 الحرز والملجأ .
.

 الأصلي لها من عام القحط، وتنبيهاً من أول الأمر على اختلافل الحا الحال بينه

 أي يمطرون، غاث اله البلاد غبثاً أنزل بها المطر أو من النوث ألوا وأغأثهم


 العام المبارك غير مستنبطة من رؤيا الملك، وإنما تلقاها منا من جها فبشرهم بها بعدما أول الرؤيا، وأمرهم بالتدبير اللائق، إبانة لعلو كعبه.
.




آلرَّسُولُ وقال له إن المُلك يريد أن تخرج إليه، فأبى أن يخرج جتى تظهر




 العزيز، تأدباً وتكرماً، وأما النسوة فقد كان يطمع بشهادنه اقتصر على وصفهن بتقطيع الأيدي، ولم يصرح بمراودتهن له، ، وقولهن


 واليوم الآخر فلا يقفنَّ موافق التهم"، فلعله خشي ألن يخرج غير متَّضح

 إلى الملك بهذه الرسالة جمع النسوة وامر أة العزيز معهن .



重 فيه صاحبه، وأصله الأمر العظيم الذي يحق لعظمته أن يكثر فيه التخاطب




 راودني عن نفسي، قيل: أقبلت النسوة عليها يقررنها تأكيداً لنزاهته وكذا
 أيها المنصف! المل ترى فوق هذه المرتبة نزاهة، حيث لم تم تمالك
 الرسول إلى يوسف وأخبره بكلام النسوة وإقرار امرأة العزيز فقال يوسف.

## 


 لم أخنه وهو غائب عني، فالمقصود كمال نزاهته عليه السائلها

 عن تنفيذه.
ثم إنه عليه السلام أراد أن يتواضع له تعالى، ويهضم نفسه لئلا يكون مزكياً لها، وليبين أن هذا بتوفيق اللّ وعصمته فقالٍ:

理




 أي بجنسه، مائلة إلى النشوات مستعملة للقوى والآلات في تحصيلها في

كل الأوقات والنغس الواحلدة الإِنسانية شيء واحد، ولها صفات كثيزة، فإذا

 منقطع، أي لكن رحمة زبئ هي التي تصرف عني السوء، ولعّل 'الأولى ألن


 الخروج من السجن، لعذم رضاه بملاقاة الملك، وأمره غامض، ، ففعل بما فعل حتى يتبين نزاهته علنه السلام، وأنه سُجن بظلمr، لبيتلقاه الملك بِما يليّق

به، من الإعظام والإجلال، وقد وقع.

.
重






. .


 الولاية، إذا كان الطالب ممن يقدر على إقامة العدل، وإلجراء أحكام الشريعة، وإن كان من يد الكافر، والجائر، وفيه أيضاً دليل على جواز
 ابن سمرة قال: قال


 ذالك، من تدبير أمر السنين، حسبما فُصِّل في التأويل.


㢄

 له الأمور، فجلس على سرير الملك، ودانت له البلاد والعباد، وفوض

 التصرف فيها، ودخولها تحت مملكته وسلطانه، فكأنها منزله يتصرف فيها



 النهي عن طلب الإمارة.

انحصبار ثُمرات الإحسانْ فيما ذُكر، من الأجر العاجل، قال غلى سُنبيل التأكيد:

## 




 الآية إشارة إلى أن ما أعد اللّ ليوسف في الآخرة، أفضل مما أعطاه في

## 

 ونزل بآل يعقوب ما نزل بالناس، قال يعقوب عليه السلام لبنيه، بلغنيّ أن

 الواقعة كالسبب في اجتماع يوسف مع إخوته وأبويه، ، وصدق ما ما أخبره الشا
 الملك، أي فِجاؤوا




 الاسمية، بخلاف عرفانه، إياهم فقد كان محققاً، وللّك أتى بالجملة الفعلية.

.
 ركابهم بما جاؤوا لأجله من المؤنة والطعام، وأصل الجها ولماز ما يُعدُّ من

 يدري من هو؟ وإنما قاله للمّا سألوا حملاً زائداً لبنيامين فأعطاهم ذلك،


 الأمر كذلك ولم يقله لهم بطريق الامتنان، بلا بل لحثهم على
 وأما الضيافة فليس للناس فيه حق فخصهم لذلك.



 بقتضي أن يبادر إلى أبيه ويستديهي، لكن الشا سبحانه أراد تكميل أخر يعقوب عليه السلام في محتنه، وهو الفنَال لما يريد في خليقته.
.

 محالة ولا نفرط فيه ولا :نتوانى.


 والمراد بها البضاعة الثي اشتروا بها الطعام، والرَّحْلُ : كل شَيء ُيُعْلُ








四
.





حِّ
.

## 




 يشاهد فيما بينهم وبينه من الحسد، وفيه أيضاً من التوكل على الله تعالى.


.









 فكأنهم قالوا إن ما جئنا به غير كافي بنا، فلا بلا بلَّ من الرجوع مرة أخرى، ولا يكون ذلك إلا باستصحاب أخينا.

$$
\begin{aligned}
& \text { بِ }
\end{aligned}
$$







 تعالى، فإن وفيتم جازإكم بأحسن الجزاء، وإن غدرتم فيه كافأكم بأعظم
(

 عند الملك، فكانوا مظنة لأن يصابوا بالعين إذا دخلوا كوكبةً واحيرة، وحيث كانوا مجهولين بين الناس، لم يوصهم بالتفرق في المزة الأولمى
 الأمر، إظهارآ لكمال إلعناية به، وإصابة العين حقٌّ، أثبتها أهل السنة، وهي إنما تكون بتقدير العزيز الحكيم، فقد روي عن أبي هريرة أن رسول ألما



لا شبهة في تحقغه، وهو كسائر الآثار المشاهدة، نحو النار، والماء، والأدوية، لأن ملار كل شيء المشيئة الإلهِية، ما شاء الاّه كان، وما والئ لم يشا لم يكن، وحكمةُ خلق اله التأثير في العين مجهولٌ لنا، فقد صرحوا بالن الان الأدعية والرُقى من جملة الأسباب، لدفع أذى العين، وقد كان

 حصَّنُ نفسي بالحيٌ القيوم، الذئي لا يموتُ أبداً، ودنعتُ عنُ عنها السُّوءً بألف ألفِ لا حول ولا قوة إلا بالشها وليس من شرط التأثير آن يكون بالكيفيات المحسوسة، بل تد يكون التأثير نفسانياً، واللني يدل عليه، ألألا
 الإنسان على المشي عليه، ولو كان موضوعاً بين جلدارين عاليين، لعجز
 فعلمنا أن التأثيرات النفسانية موجودة، ولا يمتنع كون هنا الانيا التأثير مؤثراً في










(1) أخرجه البخاري في الأنبياء 1 (1 ع ع .
 يخفى من حسن هدايتهم وإرشادهم اللى التوكل .







 ذلك الدخول يغني عنهم من جهة الشا شيثأ، ولكن تضاء حاجة خاصلةٍ في


 يغني عنه الحذر .
.


 به، فقال لهم: أحستمه، فأكرمهم ثم أضافهمه، وأجلسهم مثتى مثتى، فبفّي بنيامين وحيدآ، ثم أنزل كل اثين بيتاا، نقال: مذا لا ثاني لـه فيكون معي، نلما خلا به قال له يوسف: نهل لك من أخ لأمك؟ قال": كان لي

أخ فهلك، فقال له: أتحب أن أكون أخاً بدل أخيك الهالك؟ قال: من يجد أخاً مثلك، ولكنْ لم يلدك يعقوبُ ولا راحيل؟ فبكى يولِ يوسف وقام إليه



ولا تُعلمهم بما أعلمتك.



 من فضة مرصعة بالجواهر وفيل كانت تسقى بها الديا




 كان بأمر يوسف عليه السلام فلعله أريد بالسرقة أخذهم له عن أبيه علئ على وجه الخيانة، وإلا فهو من قبل المؤذن بناء على زعمه، والذي الذي يظهر أن
 بوحي من الشا تعالىى، لما علم سبحانه في ذلك من الصالِّا سبحاْنه : مَكَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسْفَهِ .

## 




عنكم؟ والعدول عن قولْم ماذا سرق منكم؟ فيه إرشاد لهم إلى مراعاة' حسن الأدب، فلذا غيَّرو| كلامهم، حيث تلطفوا بعد ذلك.

رعِ
.
 السقاية، ولم يقولوا: سرقتموه، أو سُرِق امتثالاً للأدب، أي قالؤا: ضاعِاع

 من ردَّه، وفيه دليل على جواز الجُعالة وضمان الجُعُلِ .

. .
"ا


 فط بالسرقة .


شريعتكم مإِن كُنتُرْ كَدْذِبِنَا أي في ادغاء البراءة.

. أَلظَ

 فأخذه جزاؤه، كقولك حق الضبف أن يكرم، فهو حقه كَنَّلِّك أي مثل
 وبيان لقبح السرقة، ولقد قالوا ذلك ثقة بكمال براءتهم عنها، وهم عما فُعل بهم غانلون.



ولَبَدَأَا يوسف، قيل إن أخوة يوسف لما أقروا أنَّ جزاء السارق أن يستعبد سنة، فال أصحاب يوسف لا بد من تفتيش رحالكم، فردوهم إلمّ الثى











 حال مشيثنه تعالى وإرادته لذلك الكيد، لأنه كان إلهاماً من الشا ليوسف،


 إلى الشا تعالى ．

重
 ．
 يريدون به يوسف، قالوه كذباً وبهتاناً على يوسف، كما اتهْموا أخاه



 سرقتم أخاكم، ، وألقتيموه في الجبّ، وكذبتم على أبيكم بأنه أكله الذئب
 الأمر ليس كما تصفون، من صلورر السرقة منا، إنما هو افتراء علينا، لم يواجههم بهذا الكلام إنما قاله في نفسه．

$$
\begin{aligned}
& \text { 国 }
\end{aligned}
$$

لا



فأتمم إحسانك، فقد عوَّتنا الجميل والإحسان، يقولون له ذلك استعطافاً واسترحاماً.

##  . (奥

( أن نأخذ أحداً بجرم غيره، وأخذنا له إنما هو بقضية فتواكم، فليس لنـا لنا
 الحق، والاحتراز عن الكذب في اللكلام، والمتاعُع : اسم لما ينتفع به، وأُريد



屋


 والتاء للمبالغة، أي ئسوا يأساً كاملاّ، واستيقنوا أن الأخ لا يُرُرُ إليهم، لما




 أي ما قلمتموه من الخيانة، ولم تحفظوا عهد أبيكم، وقد قلتم: إنا لـ


 إلاً بالحق، والمراد من هذا الكّلام، الالتجاء إلى اله تعالىى.




 سـسرق حين أعطبناك المينياق.

. . لَ






中ا
 كلامهم من ادعاء البراءة: عن ألتبب، كُأنه قيل: لم بكن الأمر كذلكّ، بّل

 بيوسف وأخيه الذي توقف بمصر، وإنما قال هذا، لأنه للمَا طال حزنها لألها واشتد بلاؤة، علم أن الله سيجعل له فرجاً عن قريب، لأنه إذا اشتد البلاء
 بحالي، الحكيم في تدبيره وتصريفه.



 فهذا أوانك، وإنما تأسف على يوسف، مع أن الحادث مصيبة أخيه، لأن مصيبته قاغدة المصيبات وكان آخذاً بمجامع قلبه، ولأن الحزا

 بسببه، والبكاء سبب لابيضاض عينيه، فإن العَبْرة إذا كثرت وتر محقت سوالي

 النوائب، ولعل الكف عن أمثال ذلك، لا يدخل تحت النكليف، فإلنه قلَّلِّ من يملك نفسه عند الشدائد، وقد روى الشيخان وأنه إبراهيم|"(1)، وأما المنهي عنه فهو ما يفعله الجهلة من النياحة، ولطم
 أخذ ابنه إيراهيم، نفتِّله وشمّه، وإبراهيم يجود
 بفراقك يا إبراهيم لمحزونونه ه.
 أولاده، ممسك له في قلبه، لا يظهره، فعيل بمعنى مفعول.

## 


 يكن معه علامة الإِبُبات كان على النفي، وعلامة الإثبات هي اللامُم، وبُونُ
 أي مريضاً مشفياً على الهالاك، حَرِض من باب تعب أشرف على الها الهاكُ،
 عن كثرة الأسف والحزن.
 .



 أَّهِ
 يوسف أنه لا يموت، حتى يخزَّ له أخوته سجدآ، "تحقيقاً للرؤيا.









 يقنط من رحمته تعالى أبداً، واستدل البعض بالآية، على أن اليألى من
 صفات الكفار، لا أن من ارتكبه كان كافرأ.

## 为


( أمر أبيهم، وأنكر اليهود رجوعهم، وهو وهو اللذي تضمنتنه توراتهم اليوم، ولا






 يُيثبب المحسنين المتصدقين أحسن الجزاء والثواب الثواب روي أنهم لما قالوا (لَمَسَّنا وأَمْلنا الضُرُّاُ وتضرعوا إليه وطلبوا التصدق، أعطوه كتاب يعقوب

عليه السلام، وند كتب فيه المن يعقوب بن إمسحق بن إيراهيم إلئي عزيز



 قلد أكله الذئب، فذهبت عِيناي من بكاثي عليه، وكنت أتسلى بهذّأُ الغلام
 سارقا، فإن رددته عليَّ، "وإلا دعوت عليك وأن والسلامّ، . فلما قرأه فاضت عيناه، نقال لهم:

## .

 فعلوا بأخيه، منها إفراده؛ عن يوسف وإذلاله، ختى كان لا يستطيع أن يكلمهـم إلا بعجـز وذلـة وغيـر ذلـك وإنمـا تعـرض لمـا فعلـوا بيـوسـفـ لإشراكهما في وقوع الفعل عليهما أي مل علم علمتم قبح ما فعلتم بيوسفب
 فعلتموه زمان جهلكم؟ وإنما فال ذلك، نصحاً لهمم، وتحريضاً على التوبة، وشفقة عليهم، لما رأى من عجزهم وتمسكنهم ما رأى، وهو مْن أرق القلب، فكشف أمره:

## 象





 والكرامة، وبالألفة بعد الفرقة، والعزة بعد الذلة، والأنس بعد الوحشة


 بالتقوى والصبر موصوفون بالإحسان.


- لَخَ لَ


 ولذلك إن اله تعالى أعزك وأذلنا بالتمسكن بين يديك، والخاطىء من
 حقه مع الإشعار بالتوبة، ولذلك أظهر جوابَه بالصفح المغفرة.
重



 والكبائر، ويتفضل على التائب بالقبول.



 بأبي وأقربائه من النساء واللنراري، وفيه دلالة على أنه عليه الـلـام قد ذهب بصره، وعلم يوسفـ ذلك بإعلامهمه، أو بالوحي، قال الكلبي: كان أولثك الأهل نحواً من سبعين إنساناّ، وقد نموا في مصر، نخرج بنهيا مع موسى عليه السلام ستمائةٌ ألف وخمسمائة وسبعون على ما قيل.

.




 تقديَّه: لصدَّقتموني


## 



 مثلهم لمثله عليه السلام، 'وإنما قالوا ذلك لاعتقادهم أن يوسف قذ مات
(1) نال ابن عباس: هاجت ريُح نحملت ريح تمصص يوسف، وينهما مسيرة ثنانية أبام. اهـ. تفسير القرطبي 09/9. 1 .

尾
．舟受曼
 أني ذهبت إلى أبي بقميص الدم، فأنا أفرحه كما أحزنته فتركوه، وجاء

 بصيراً بعد أن عمي، ورجعت إليه قوته وسروره بعد الحزن والضّن الَّلَ
 خطاباً لبنيه القادمين، أي ألم أقل لكم لا تأئسوا من رحمة الهّه وهو الألنسب

．

 اسأل لنا المغفرة على ما ارتكبنا في حقك وحن وحق ابنك، إلنَّا تبنا واعترفنا بذنوبنا، ومن حقٌ من اعترف بذنبه أن يصفح عنه！！．
．
重 عباس أنه أخر الاستغفار لهم إلى السحر، لألن الدعاء فيه مستجاب، وراب وروي عنه أيضاً إلى سحر ليلة الجمعة．رواه الترمني وحسَّنه（1）．
（1）وروى الحافظ ابن كير 0 （ 0 أن عمر بن الخطاب كان ياتي المسجد، نيسمع إنساناً



 جهازآ، ومائتي راحلة، ليُتجهز إليه بمن معه، فرحل فيل يعقوب عليه السلام

 فقال يا يهوذا: أهذا فرعون مصر؟ فال: لا يا أبتِّ، ولكنْ هنِا وبا ابنك

 مضرب خيمة، فدخلوا عليه وضمهما إليه، والمراد بهما أبوه وخالته التها (اليَّاًا



 التحط، والثـدائدن، والمكارْ قاطبة.





= إلى السُّحر في ترله: ألسوف أستنغر لكم ربيه|

لهما، فوق ما فعله لإخوته، وهو السرير اللذي كان يجلس عليه يوسف،

 عندهم، وهو جارِ مجرى التحية عندنا، كالقيام، والمصانيافحة، وتقبيل اليد








 يجيء على وجه الحكمة والصواب، وما من صعب إلآل وهو بالنسبة إلى الـى تدبيره سهل، اللطيف هنا بمعنى العالم بخفايا الأمور، المدبر لها فإِذا ألراد
 اللي يفعل كل شيء في وقته على وجه يقتضي الحكمة. . روي أن يعقوب



 سؤالٌ بأن يعقوب عليه السلام، كان من أكابر الأنبياء نفساً، وأباً، وجداً، وكان مشهوراً في البلدان، ثم وتعت له واقعة هائلة في أعزًّ أولاده، ويوسف ليس بمكان بان بعيد، فكيف غُمَّ أمره، ولم يصل ألّى أبيه خبرُه؟
 المدة بين :الرؤيا، وظهور تأويلها، فقيل سبعون سنة، وعن سلمان الفارسي

 فلما حضرته الوفاة أوصى يوسف بدفنه بالشام، إلى جنب أبيه إسحقن،
 أبيه ثلالاً وعشرين.سنة، ولما تم أمره، وعلم أنه لا يلدوم إلا الحيُّ التيوم،

. بِأَلَّ


中 من آبائي أو بعامة الصالحين من عبادك المؤمنين وتمني الموت حباً لبلقاء الشا

 البلاء منهيٌٌ عنه، ففي الحُديث الشُريف: الا يتمنينَّ أَحُدُكم الموتِّ لضُرِّ نَزَل بهه( (Y) وقيل: إن يوسف لم يأت عليه أسبوع، حتى توفاه الها تعالىـ.







㢄
.



 الغوائل، والمعنى : إن هذا النبا غيب، لم تعرفه إلاًا بالوحي، لأنكا لما لم



 الوحي، وأياً ما كان ففي الآية إيذان بأن ما ذكر مكر من النبا القصة وردت على أحسن ترتيب، وأبين بيان، وأفصح عبارة، فعُلِم بذلك

.
 كل الاجتهاد على إيمانهم، وبالغت في إظهار الآيات القاطعة، الدالة على
 عن فصة يوسف، ووعدوه أن يُسلموا، فلما أخبرهم بها بها ولم يسلموالموا، حزن




 المنافع العظيمة، ثم لا تطلب منهم في مقابلته مالأ، فلو كانوزا عقلاء لقبلوا وانتفعوا من فوائده، لكنهم لا يعقلون.

هم
 الدلائل الدالة على وجود الصانع، 'وعلمه وحكمته، وكمال قدرته ولأفي ألكَّمَوْتِ وَلَأَرَّضِ النجوم، وتغيير أحوالها، ومن الجبال والبحار، وسائر ما في الأرض في من
 يعبأون بها، والمراد ما يرون فيها من آثار الأمم الهالكة، وغير ذلكا ملك من
 يلتفتون إليها، كأنهم كالأنعام لا يفتهون ولا يسمعون.



 شفعاؤنا عنده، وقالت أليهود: ربنا الشا وحده، وعزير ابن الشا، وقالـب
 لها والمنتظرون النفع والضضر منها، وهم اليوم أكثر من الدود.
.
.




العذاب.

وكا





 ولا أشركُ به أحداً، إنما أنا مسلمٌ موحٍّد.





 الجهل والقسوة، ونقل عن الحسن أنه قال: لم يُبعث رسولٌ ملا من أهل



 خيريَّة الحياة الآخرة، فتتوسلوا إليها! بالإيمان والعمن الصالح.

$$
\begin{aligned}
& \text { كَ }
\end{aligned}
$$


 حتى يئس الرسل من النصبر عليهم في الدنيا، ويئسوا من إيمانهم،،

 مدة التكذيب، والعداوة : من الكفار، وانتظار النصر من الشاله تعالى، 'قد تطاولت بالرسل وتمادت، حتى استشعروا القنوط من إيمان أقوامهمم،


 أَلُْجَجِمِنَ
 الكفرة المجرمين


据
 العقول، المبرأة عن شوائب القذر والكدر، والركون إلى الـحسِّ

والعبرةُ: الحالةُ التي يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس



 بالواسطة الوَهُدُى


 تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ألجمعين، والحيّ الحمد لله رب العالمين
"تم بعونه تعالى تفسير سورة بوسف"]

*     *         * 


## 



##  


[^0]:     .

[^1]:    (1) سورة فاطر، آية: س٪ .

[^2]:    (1) سورة السجدة، آية: ّ14.

